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Ein OberpfSlzer Dialektdichter unserer Zeit

Horst Jarka

The focus of this thesis is the Upper Palatinate dialect poet
Harald Grill whose works have aroused reginal as well as national
interest in dialect poetry. The aim of this study is to introduce
the reader to a selected number of poems by Grill and show through
analysis and interpretation of these poems that non-traditional
dialect poetry is an artform on equal footing with poetry written
in standard German. It is indeed worthy of scholarly and public
attention.
The Vorwort explains the motivation behind this thesis, provides
a statement of purpose, supplies a brief outline of the
organization of this study and the focal point of each chapter.
Chapter I defines terms vital to the understanding of dialect
poetry such as Heimat, Regionalismus. Dialekt and Uhiqanqssprache
and concludes that all of these terms have undergone significant
changes in meaning in the last 20-30 years.
Chapter II provides a brief history of dialect poetry in
Germany, tracing it back to its roots in the Sturm und Drang and
romantic era. The chapter takes a look at its significance in the
19th century and its role under the Nazi regime before examining
the influence of the Wiener Gruppe on the birth of a new, nontraditional dialect poetry in the fifties and sixties. The
chapter also addresses content and form of dialect poetry,
evaluation criteria, reasons for the use of dialect in poetry, and
its reception. Upper Palatimte dialect poetry and its
development in the last 25-30 years form the concluding part of
Chapter II which is meant to provide a framework in which to view
Grill's poetry.
Chapter III introduces the poet Harald Grill, supplies some
biographical and professional data, illuminates his reasons for
writing in dialect, his writing process, and the topics which
reoccur in his works.
Chapter IV, the core of the study, presents 50 of Grill's poems
taken from Zflndholzschachtal. eigfrorne gmiatlichkeit, and einfach
leben in thematic groups, analyzes and interprets than while also
trying to trace the development of each theme from volume to
volume. The topics covered in this paper are: life, lifestyle,
and values; tourism; Heimat; nature and environment; peace, and
the nuclear threat.
Chapter V briefly evaluates Grill's reception and success as a
poet within the larger context of German literary life as well as
his development as a provocative and politically active artist.
The future of dialect poetry appears bright, especially for
authors like Grill because they are capable of reaching a broader
segment of the population than poets writing in standard German.
ii

Vorwort

Ma hengd halt dazwischen
Ma hengd halt dazwischen
k'ghead neichaz dazou
zu di oin nimma
zu di andan no niad.
Ma miachad gean dahoam sa
und had doch koins mea.
Ma kennd so vfill Leid und
und konn nimma reen
wall ma scho selwa nimma woass
wos ma eigendle moind.
Ma foad hi, ma foad hea,
ma souchd, lusd und schaud,
owa awl hengd ma halt
weia Fleign im Schbinnanetz
und konn niad as.
Regina Herrmann
(E. Eichenseer 167)
Hoimat
Am Hoiberg dahintn
Daou duftn dfti Lindn,
Daou singa so lind
DBi Fftichtn im Wind.
An blumiga Wiesn,
Bei stoinign Riesn
StSiht mittn im Feld
Mei Heisl, mei Welt.
Da Efeu legt d'Rankn
- Als hSit-a Gedankn Schfti umma urns Haus
Und laousts nimma aus.
Mei Gens san im Weiha,
Mei Habichtn schreia,
A Brunna der plauscht
Und d'Hoslnuss rauscht.
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So hafatweis loihna
GraoussmSchtige Stoina
Im Ginsta am Hang,
Wer woiss denn, wtti lang?
So s6iss is da Summa
Voll all dene Bluma,
Und herb rfticht as Feld
In meina kloin Welt.
Georg Kraus (11)

Ich stelle die beiden Gedichte "Ma hengd halt
dazwischen" und "Hoimat" ganz bewusst dieser Arbeit voran,
denn beide in den siebziger Jahren verttffentlichten
Gedichte sollen dem Leser eine Probe von zeitgenftssischer
Dialektliteratur aus dem OberpfSlzer Raum geben. Die beiden
Gedichte stehen repr&sentativ ftir die beiden Hauptrichtungen des zeitgenfissischen Dialektgedichts, obwohl
beide nicht Extreme ihrer Richtung sind.

Kraus' Gedicht

ist ein traditionelles Heimatgedicht und Herrmanns ein
progressives, oder sagen wir lieber etwas wertfreier, ein
nicht-traditionelles Gedicht.

Interessant an beiden

Gedichten ist, dass sie in Oberpf&lzer Mundart geschrieben
sind und ein Thema behandeln, das im

Zusammenhang mit

Dialektliteratur zentral ist—Heimat.
Beide Gedichte bergen in sich den Beweggrund ftir diese
Arbeit, denn man wird wohl mit Recht fragen, warum
ausgerechnet das Thema Dialektliteratur und spezifisch der
im OberpfSlzer Raum beheimatete Dichter Harald Grill eine
"Ausgewanderte" anziehen.

Das hat sicherlich mit der

Binsenweisheit zu tun, dass einen das Weitentfernte mehr
anzieht als das Naheliegende.
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Zwischen mir und meiner

Heimat liegen nun sechs Jahre der Abwesenheit und mehrere
tausend Kilometer.

Durch diese physische und zeitliche

Distanz hat sich fttr mich ein neues Verh&ltnis zu meiner
Heimat ergeben.

Zum ersten Mai ftthle ich mich in der Lage,

die Oberpfalz als meine Heimat zu bezeichnen, ohne dass mir
dabei das Wort im Halse stecken bleibt wegen seines in der
Nazizeit erworbenen reaktion&ren Beigeschmacks.

Mein neues

Verh&ltnis zum Wort Heimat erkl&rt sich aus der grBsseren
Distanz, welche mir grftssere Objektivit&t erlaubt als
einem, der mitten in der Heimat steht.

Nichtsdestotrotz

verbindet mich mit der Oberpfalz ein starkes GefClhl, das in
der Zeit meiner Abwesenheit gewachsen ist.
heute die Oberpfalz als meine

Ich erkenne

Heimat an und ihre Mundart

und Mundartliteratur als ein Stttck dieser Heimat, das ich
Clberall hin mitnehmen kann, das unleugbar in mir steckt,
das mich von kleinauf gepr&gt hat.

Der Dialekt und die

Dialektliteratur bilden die Wurzeln meines Oberpfftlzer
Heimatgeftthls in Amerika, wo ich kaum Gelegenheit habe,
meinen Dialekt zu sprechen, doch einen immer mehr sich
verst&rkenden Drang, dies zu tun.
Aber nattlrlich ist mein Interesse an der Mundart
literatur nicht erst in der Feme erwacht; es besteht schon
seit Ende der siebziger Jahre.

Wo der allererste Funke

Interesse entsprang, weiss ich heute nicht mehr, doch
erinnere ich mich an ein Schltisselerlebnis.

Meine gute

Freundin, Regina Herrmann, hatte begonnen Dialektgedichte
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zu schreiben und war vom Bezirksheimatpfleger zu einem
Workshop eingeladen worden, zu dem sich Mundartdichter aus
der Oberpfalz, insbesonders aus dem Regensburger Raum,
trafen.

Ich ging als Zuhftrerin und moralische Unter-

stlltzung mit.

Bei diesem Workshop wurde viel gelesen und

diskutiert, Gutes und Schlechtes wurde geboten.
eine interessante Runde.

Es war

Von dem Zeitpunkt an verfolgte

ich Mundartdichtung aufmerksamer.
Ftir mich hatte sich eine neue Welt aufgetan, nachdem
mir ursprflnglich die Freude an Dichtung durch stures
Auswendiglernen, wobei mein Ged&chtnis regelm&ssig
versagte, ausgetrieben worden war.

Dann hatte ich in der

10. oder 11. Klasse, dank meines guten Deutschlehrers,
Enzensberger und Brecht entdeckt.

Diese Art von Dichtung

gefiel mir, und langsam begann sich mein Interesse wieder
zu regen, da mir klar wurde, dass Dichtung nicht unbedingt
lebensfremd sein musste (und das war ftir mich als Teenager
die in den Gymnasien gelehrte Dichtung).
An der Dialektdichtung faszinierte mich vor allem die
N&he zum einfachen Leben—meinem Leben und meiner Sprache.
Ich hatte mich selbst nie gern in der Hochsprache ausgedrtlckt.

Sie konnte meiner Meinung nach meine Persftnlich-

keit nicht wirklich wiedergeben und ftlhlte sich aufgesetzt
an.

Und nun hatte ich eine Literaturrichtung entdeckt, die

es einem erlaubt, so zu schreiben wie man denkt und
spricht.

Das gefiel mir.

Mein geliebter Dialekt war
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sozusagen salonfShig.

Ich ging zu Lesungen, experimen-

tierte selbst, und lernte w&hrend dieser Zeit auch die
Gedichte Harald Grills kennen, die mich sofort ansprachen.
Der 1951 in Niederbayern geborene und heute in der
Oberpfalz lebende Grill verstand es auszudrficken, was mich
und meine Heimat bewegte und bewegt.

Ich kaufte seine

GedichtbSnde, Verwandte schenkten mir seine Gedichte.

Zum

erstenmal war auch im Familienkreis Dichtung ein GesprSchsthema.

Die Flamme meines Interesses wurde so stetig

geschfirt.
Als ich dann zum Studium in die USA ging, begleitete
mich immer einfach leben von Harald Grill.

Wflhrend meines

Studiums hier verst&rkte sich mein Interesse ffir regionale
Literatur, und 1984/85 schrieb ich eine Magisterarbeit in
Englisch fiber The Bones of Plenty, einen sogenannten
Reg ionalroman.
So lag es nahe, dass ich ffir meine Magisterarbeit in
Deutsch auf demselben Gebiet arbeiten wollte; die Idee fiber
Grill zu schreiben war geboren.

Im Sommer 1986 unternahm

ich mit der finanziellen Unterstfitzung eines Bertha L.
Morten Stipendiums eine kleine "Forschungsreise" nach
Regensburg, um mir die nOtigen Materialien ffir meine
Arbeit zu besorgen, da es sehr schwierig war, Material ffir
das Thema Dialektdichtung, und im Besonderen den Dichter
Grill, von Montana aus zu finden.

Die UniversitSts-

bibliothek Regensburg und das Archiv des Heimatpflegeamtes
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in Regensburg erwiesen sich als gute Quellen ftir Sekund&rliteratur.

Bei meinen Nachforschungen fand ich jedoch sehr

bald heraus, dass es keine grfisseren Arbeiten fiber Grill
gab.

Ich stiess lediglich auf zwei kurze Seminararbeiten,

die sich mit ein paar Gedichten beschSftigten.

Ansonsten

fand ich nur Rezensionen in Zeitungen und Zeitschriften und
hin und wieder einen Artikel, der von einer Lesung
berichtete.

Die SekundSrliteratur fiber Grill war also rar.

Viele der Artikel, die ich in den Archiven des Heimatpflegeamtes fand, hatten zudem keine Seitenangaben im
bibliographischen Vermerk, was deren Fehlen in dieser
Arbeit erklSrt.
Meine Korrespondenz mit Harald Grill erwies sich auch
als fruchtbar.

Durch ihn konnte ich zwei vergriffene

Gedichtb&nde und den Text seines Theaterstfickes, einige
kurze Zeitungsartikel und Manuskripte ffir zwei von ihm
verfasste Radiosendungen fiber Dialektdichtung bekommen,
woffir ich ihm zu grossem Dank verpflichtet bin.
Nachdem ich mein Material gesichtet hatte, beschloss
ich, dass es ausreichend ffir eine Magisterarbeit war.

Es

war sogar notwendig, die Arbeit auf die interessantesten
GedichtbSnde, die Grill publiziert hatte, zu beschrSnken.
Ich w&hlte Zfindolzschachtal, eiqfrorne qmiatlichkeit und
einfach leben als Fokuspunkte meiner Arbeit.

Je l&nger ich

mich mit ihnen befasste, desto klarer wurde mir, dass
bestimmte Themen immer wieder in Grills Gedichten
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auftauchten und sie es Wert waren, in ihrer Entwicklung
verfolgt zu werden.

Aus insgesamt 210 Gedichten wflhlte ich

50 aus, um sie in dieser Arbeit vorzustellen.

Da es sich

um Dialektdichtung handelt, schien es mir angebracht, jedes
Gedicht kurz in der Hochsprache nachzuerzShlen, um es dann
zu analysieren und interpretieren.
Ziel dieser Arbeit ist es, Harald Grill in den
grftsseren Rahmen der bairischen Dialektdichtung einzugliedern, und dem Leser Zugang zu einem der bekanntesten
und besten Dialektdichter Bayerns zu ermfiglichen und ihn
von der LiteraturfShigkeit des OberpfSlzer Dialektes zu
tlberzeugen.
Um dem komplexen Thema Heimat-Dialekt-Dialektgedicht
gerecht zu werden, ist es notwendig, einen Oberblick zu
schaffen.

Hierzu sind Begriffe zu definieren, Zusammen-

h3nge zwischen den drei Komponenten des Themas aufzuzeigen, und die Geschichte der Dialektdichtung im
deutschen Sprachraum, und der Oberpfalz im Speziellen, zu
beleuchten.

Die verschiedenen Arten von Dialektdichtung

mflssen vorgestellt werden.

Und es ist ebenso unerlSsslich,

die Motivationen fttr Dialektdichtung zu untersuchen, als
auch die an sie gestellten MasstSbe klarzustellen.

Erst

dann ist es sinnvoll, einen einzelnen Dichter — Harald
Grill — zu untersuchen, wobei ich drei seiner
Gedichtb&nde, eigfrorne gmiatlichkeit, Zttndholzschachtal
und einfach leben genauer unter die Lupe nehmen werde.
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An

Hand von Gedichten aus diesen drei BSnden, und deren haupts&chlich thematischer Vorstellung und Analyse, hoffe ich,
dem Leser Zugang zu einem der bekanntesten Dichter Bayerns
zu ermttglichen und die LiteraturfShigkeit des Dialekts
unter Beweis zu stellen.

x
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I.

Grundbegriffe

1.1. Der Heimatbegriff
Wie leicht l&sst sich das Wort "Heimat" benlltzen, ja
abnfitzen, ohne es zu verstehen.
"Heimat"?

Was verstehen wir unter

Ist sie das, was Georg Kraus so romantisch in

seinem Gedicht "Hoimat" beschreibt, oder mfissen wir
resigniert zugeben, dass es eine solche Heimat in unserem
volltechnisierten, schnellebigen, vereinheitlichenden
deutschen Landen nicht mehr gibt?

Mlissen wir den Begriff

nicht wenigstens untersuchen, wie Regina Herrmann das tut?
HSngen nicht die meisten von uns zwischen einem GefQhl des
Alleinseins, der Entfremdung und der Sehnsucht nach
Zugehfirigkeit?

Ist Heimat etwas Positives, etwas

Idyllisches, etwas Heiles und f&llt es uns deswegen schwer
zu bestimmen, wo unsere Heimat ist?
1974 noch war "Heimat" ein Begriff, der in der
Offentlichkeit in Misskredit geraten war, da er mit
Provinzialismus, dem ewig Gestrigen, Engstirnigkeit,
Hinterwaldlertum, usw. verbunden wurde (Seifert 44).

Diese

negative EinschStzung des Heimatbegriffs hatte seine
Wurzeln sowohl in der Selbstdarstellung vieler "Heimatfreunde", die oft die obigen Kriterien erfQllte, und der
Tatsache, dass das wirtschaftliche Wachstum in den
sechziger Jahren die Integrationsfunktion ttbernahm, die
vormals der Heimatidee zugekommen war—"Heimat wurde in
die Trivialkultur abgeschoben" (Seifert 45).
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Die Heimatliteratur nahm nSmlich ffir sich in Anspruch,
als Mikrokosmos die ganze Welt zu spiegeln (Mecklenburg
14).

Doch leider verstand sich diese Heimatliteratur bald

g&nzlich als Vertreter

einer "heilen Welt", was die Heimat

aber an und ffir sich durchaus nicht ist.

Heimat wurde

weithin als Synonym ffir "heile Welt" missverstanden und
konsequenterweise von vielen abgelehnt und mit ihr auch die
Mundart.

So ist es nicht verwunderlich, wenn selbst noch

1976 Herburger konstatierte: "Kaum jemand mehr ist stolz
auf seinen Dialekt, im Gegenteil, er schSmt sich seiner"
(Herburger 133).

Doch diese Einstellung begann immer mehr

in den Hintergrund zu treten, und Norbert Mecklenburg
stellte 1979 fest: "Heimat ist heute wieder aktuell"
(Mecklenburg 9).

Heimat als Modebegriff und vermarktete

Idee, aber auch als wirkliche Rfickbesinnung auf
traditionelle Werte, wurde wieder anerkannt.
Es war, wie man aus den obigen Widersprfichen ersehen
kann, notwendig, sich mit dem Heimatbegriff erneut
auseinanderzusetzen, ihn neu zu definieren.

Wichtig war

dabei, den Blut und Bodengeschmack, der dem alten
Heimatbegriff anhaftete, auszuschalten und durch einen
weniger engstirnigen und rassistisch konnotativen Begriff
zu ersetzen.

Dabei ist es wichtig zu wissen, wie Heimat

nicht verstanden werden darf, will man sich einen offenen
Horizont erhalten:
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Heimat—das ist nicht wesentlich der Ort, an dem
man geboren wurde und aufgewachsen ist.

Heimat

ist vielmehr auch und vor allem der Ort und die
menschliche Umgebung, wo man heimisch ist, wo man
sich wohl und geborgen ftihlt. Man hat daher
zumeist nicht auf ewig eine Heimat—sie kann
einem fremd werden aus vielerlei Grtlnden heraus,
und sie ist dann per definitionem keine mehr.
(Bahns 42)
Weiter fShrt Bahns im Sinne von Bloch fort, ist Heimat das
Gegenteil von Entfremdung.

Auch Fernand Hoffmanns

Definition von Heimat nimmt dem in intellektuellen Kreisen
lange verpOnten Wort den negativen Beigeschmack:
Heimat:

ein Ort zunSchst, geographisch,

historisch, ftkonomisch und soziologisch fixier-,
sinnenhaft erfahr-, lind gemQtsm&ssig erlebbar.
(Hoffmann, Zwischenland 145)
Akzeptiert man diese beiden Definitionen, so beinhalten sie
auch "Mundart als Konununikationsmedium und Sprachmaterial"
(Hoffmann, Zwischenland 147) als Teil des Heimatbegriffs.
Durch Neudefinitionen wie diese ist das Wort "Heimat" "in
den letzten zehn Jahren in der Bundesrepublik und in
Osterreich wieder sagbar geworden" (Haid, "Deutschsprachige
Dialektlyrik" 51).

Heimat richtig verstanden ist ein

"Mikrokosmos, der den Makrokosmos allgemein menschlicher
Erfahrung im Kern enthSlt" (Sandrock 5).

Man beachte hier
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den Unterschied zu der Sicht von Heimat als vollkommenes
Spiegelbild der grossen Welt.

Man denkt, spricht man von

Heimat- und Mundartliteratur, nicht mehr von einer
Gleichheit der "grossen" und der "kleinen" Welt, sondern
lediglich von deren naher Verwandtschaft, ein grosser
Fortschritt, wie mir scheinen will, denn mit einer Gleichsetzung von Heimat- und Weltliteratur ist niemandem
geholfen.
Interessant am neuen deutschen Heimatbegriff ist auch,
dass er sich nicht auf Deutschland, bzw. die BRD bezieht,
sondern meist nur auf eine Region.

Fritz J. Raddatz hat

eine einleuchtende Erkl&rung fflr dieses Ph&nomen:

"weil

Deutschland heute ein Pluralding ist, ist es einfacher,
eine Region, wie Bayern, als Heimat zu verstehen."
Besonders wichtig an Raddatz' Beobachtung ist hier die
Benutzung des Nomens "Region" im Gegensatz zum Begriff
"Staat" Bayern.

Heimat verstanden als nicht konfliktfreie,

nicht heile, nicht statische Welt (Raab) ist nSmlich aus
der Regionalismusbewegung erwachsen, die Hand in Hand mit
der Erneuerungsbewegung in der Mundartliteratur ging.

1.2. Regionalismus
Heimat- und Mundartliteratur sind ein Teil des Regio
nalismus, der seit Beginn der siebziger Jahre stark an
Boden gewonnen hat.

Regionalismus ist zuerst als

politische Bewegung zu verstehen und wurde auch als solche
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in den siebziger Jahren wiederentdeckt (Mecklenburg 9).
Seinen politischen Ursprung hat der politische Regiona
lismus, wie auch die Dialektliteratur, im 19. Jahrhundert,
wo er sich als autonomistische Gegenbewegung zu staatlicher
Zentralisierung in einigen europSischen LSndern formierte
(Mecklenburg 9).

Regionalismus, Sprache und Literatur sind

insofern miteinander verbunden, als "Literatur und Sprache
zugleich Objekt und Instrument von politischem
Regionalismus" sind (Mecklenburg 10).

Die traditionell-

volksttlmliche Literatur ist meist Objekt, d.h. es ist ihr
eine passive Rolle zugewiesen, sie wird ausgebeutet,
wShrend die nicht-traditionelle, kritische Literatur ein
Instrument des Regionalismus ist.

In diesem Fall wird der

Literatur eine aktive und verSndernde Rolle zugewiesen.
Was genau ist nun Regionalismus?

Wiederum ist es

einfacher zu beschreiben, wogegen sich der Begriff richtet,
als zu bestimmen, was er genau impliziert:
Der Regionalismus ist gegen die Uniformierung und
Standardisierung, er ist eine Auflehnung gegen
den Ausverkauf des Spezifischen; gegen die
"RationalitSt" einer global-uniformen Warenwelt
setzt er Vielfalt und Realismus eigener
Anschauungsweisen.

(Bosch 90)

Oder, um es etwas bildhafter auszudrtlcken:

Regionalismus

bezeichnet den "Kampf um die beschSdigte Identit&t, der mit
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KonsumkrlScken nicht wieder auf die Beine zu helfen ist"
(Bosch 92).

Das Wichtige am Regionalismus ist also seine

identitStsbildende Funktion, denn "RegionalitSt,
Ortsbezogenheit gehfiren zur menschlichen IdentitSt"
(Mecklenburg 18).

Unser moderner, pseudokosmopolitischer

Lebensstil hilft dem Einzelnen jedoch wenig bei Persflnlichkeitsfindung und -bildung.

Diese wird aber auch nicht

durch die "herkttmmliche regionale Traditionspflege in
Heimatvereinen" erreicht (Mecklenburg 18).

Denn sobald ein

Heimatverein diese Funktionen flbernehmen muss, sind die
Traditionen nicht mehr lebendig, sondern haben lediglich
musealen Charakter.

Ausserdem wSre eine solche Pflege rein

rtlckwSrts gewandt und schlftsse damit die Erkundung der
"gegenw&rtigen Umgebung" (Mecklenburg 19) aus, was
beileibe kein Ziel des modernen Regionalismus sein darf,
will er nicht der blossen Heimattfimelei verfallen.
Politischer und literarischer Regionalismus sollen
helfen, sich gegen "Verdr&ngung eigener geschichtlicher und
kultureller Traditionen" und den "Ausverkauf" der Region zu
wehren (Bosch 90).

Die Notwendigkeit eines regionalen

Abwehrmechanismus gegen Qberregionale Eingriffe, zeigt sich
an vielen Beispielen; sei es die in der Oberpfalz von
vielen unerwflnschte Wiederaufbereitungsanlage in
Wackersdorf (WAA), das Kernkraftwerk Whyl am Rhein, oder
sauerer Regen, alle zeugen von einem Ausverkauf der Region
zugunsten der Zentralgewalt.

Nur ein neues Selbstbe-
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wusstsein, das sich nicht mehr l&nger mit Adjektiven wie
hinterwaldlerisch, engstirnig, provinziell belasten l&sst,
kann die Region als kleinere soziale Einheit und damit
Gberschaubare Einheit, die individuelle und gemeinsame
Selbstbestimmung praktiziert, retten und den um sich
greifenden falsch verstandenen Zentralismus abwehren (Bosch
92-93).

1.3. Regionalismus und Dialekt
Ein "Tr&ger dieses neuen Selbstbewusstseins ist der
Dialekt" (Bosch 90), der nicht konservativen Tendenzen
unterliegt, d.h. nicht in den Idyllismus und einen stumpfen
Hurraprovinzpatriotismus verfSllt, so verstSndlich die
Sehnsucht nach Einfachheit und Idylle auch sein mag,
entstammt sie doch dem Verlangen nach dem alttestamentarischen Paradies (Mecklenburg 20).
Regionalismus (sei er nun politisch oder literarisch
—die beiden Aspekte k6nnen ja kaum von einander getrennt
betrachtet werden, wenn man Literatur nicht nur als
Unterhaltungsform, sondern als auch Erziehungs-,
Meinungsbildungs- und Selbstfindungsmedium versteht—darf
heute nicht als rein lSndliches PhSnomen gesehen werden,
denn die "Erfahrung eines Stadt-Land-Gegensatzes
verblasst" immer mehr (Mecklenburg 21).

Und wer mftchte

dieses Verblassen angesichts der autogerecht flurbereinigten Landschaften und urban geschminkten Dfirfer
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bestreiten?

Region ist auch die Stadt, Dialekt wird auch

in der Stadt gesprochen.
Doch hier scheiden sich die gelehrten Geister bereits.
Kann man denn das, was in der Stadt gesprochen wird, und
die l&ndliche Sprache, die von der Stadt und den Medien
beeinflusst ist, als Dialekt bezeichnen?

Wo liegt die

Grenze zwischen Dialekt und Hochsprache?

Was immer auch

geschehen mag, unsere Mundarten befinden sich auf dem Weg
zur "Vereinheitlichung, Normierung und Nivellierung" in
unserer "Massen-, Medien- und Konsumgesellschaft"
(Berlinger, "Mundart—im Buch" 4).

Berlinger fordert die

bewusste Pflege und Ffirderung der Mundarten, weil diese zur
IndividualitStserhaltung und Selbstbestimmung beitragen.
Damit hat er sicher recht.

Wie diese Ffirderung aussehen

soil, bleibt in seiner Kritik leider etwas vage.
Den Rdckgang des reinen, alten Dialekts bestStigt
Reiffenstein.

In der "Sprachwirklichkeit", so

Reiffenstein, gibt es kaum noch "homogenen Dialekt" (5),
denn kaum ein Sprecher benutzt lediglich eine Variante der
Sprache, sondern eine Vielzahl.

Dies ist nicht

erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der Dialekt die
Sprachform ist, "die regional die relativ geringste
Reichweite" hat und von der Standardsprache am
drastischsten abweicht (Reiffenstein 6).

Auch ist der
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Dialekt relativ dialogisch und situationsgebunden (Schenker
35), was sich in der Dialektliteratur positiv auswirkt, da
sie den Leser direkt anspricht.
Auf der anderen Seite, und da atmet jeder am Dialekt
Interessierte auf, hat die stark normierte Hoch-, Schriftund Standardsprache ihren Geltungsbereich in den letzten
Jahren nicht mehr weiter ausdehnen kttnnen.

"Ihre

regionale FSrbung ist aber eher st&rker als schwScher
geworden" (Reiffenstein 6).

Das bedeutet die regional

uneingeschrSnkte, monologisch ausgerichtete und stark an
die Schrift gebundene Sprache hat die gesprochene,
dialogische Sprache nicht fiberrollen kfinnen, trotz aller
schulmeisterlicher Mfihen.

Die Sprachwirklichkeit der

siebziger und achtziger Jahre ist hauptsfichlich von den
Umgangssprachen bestimmt, die vielfach die "Funktion der
alten Dialekte fibernommen" haben (Reif fenstein 6).

Die

Umgangssprachen unterscheiden sich von den reinen
Dialekten nur durch ihre grfissere Reichweite.

Ein Waldler

kann sich also einem AllgSuer in der Umgangssprache
durchaus noch verst&ndlich machen.

Insgesamt gesehen steht

die Umgangssprache dem Dialekt nflher als der Hochsprache.
In Bayern sind die Oberlebensbedingungen ffir die
Mundarten besonders gut.

Hier wird die "regional gefSrbte

Sprache" von vielen nicht mehr als "Beengung und Hemmnis
empfunden," sondern eher als "kommunikative Bereicherung"
(Zehetner, "Im Blickpunkt" 7).

Viele sehen den Dialekt als
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die Konkretisierung des Begriffs "Heimat" in einer Zeit, wo
einem wenig Orientierungshilfen geboten werden.

Dialekt

wird in alien Gesellschaftsschichten in Bayern gesprochen
und tr&gt kein gefttrchtetes Stigma ein.
bringt im Gegenteil sogar Sozialprestige.

Dialektgebrauch
Der Dialekt

stidlich des Mains lSuft parallel mit der Hochsprache und
"80% der erwachsenen Bayern bekennen sich zur Mundartlichkeit ihrer Ausdrucksweise" (Zehetner, "Im Blickpunkt"
7).

Die Stellung des Dialekts in Bayern ist relativ hoch,

vergleicht man sie mit der im Bundesgebiet allgemein; dort
glauben nur ca. 50% aller Blirger, einen Dialekt zu
sprechen.

Eingeschlossen in diesen Zahlen sind auch die

Sprecher stSdtischer Umgangssprachen, welche Zehetner zu
den Dialekten rechnet (Das bairische Dialektbuch 20).

Im

bairischen Sprachraum wird der Dialektsprecher also nicht
als sozial minderwertig betrachtet, denn "dialektnahes
Sprechen" ist zumindest in Altbaiern (Oberbayern,
Niederbayern, Oberpfalz) "eine SelbstverstSndlichkeit" (Das
bairische Dialektbuch 184).

Das bedeutet, ein neues

Dialektbewusstsein muss hier nicht wie im Niederdeutschen
erst gefttrdert werden, wie man in den sechziger und
siebziger Jahren annahm.
Das Problem, dem wir uns hier gegenllber sehen, ist:
wo hfirt der Dialekt auf und wo f&ngt die Umgangssprache an?
In den Umgangssprachen verdr&ngen "Neubildungen" und
"flbernahmen aus strahlungskrflftigen Varianten"
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altdialektale Wttrter und Ausdrticke.

Folglich sind sie

sozial offener als die Dialekte (Reiffenstein 7).

Solch

eine Einverleibung geschieht vor allem durch phonetische
und manchmal auch grammatikalische Angleichung.

In einem

wichtigen Punkt sind die Umgangssprachen jedoch den
Dialekten gleichgestellt—wie diese schaffen sie intimitSt
und Solidarity (Reiffenstein 7).
Wie sehr einem die Reinheit des Dialektes am Herzen
liegt, hSngt wohl davon ab, welches VerstSndnis von Sprache
man hat.

Versteht man Sprache, sei es nun Dialekt oder

Hochsprache, als ein stark normiertes Wortgeftlge, dann wird
man die Grenzen zwischen Dialekt und Umgangssprache sehr
rigide abstecken mtissen und sich der Meinung anschliessen,
die Dialekte seien am Aussterben.

Versteht man aber

Sprache als lebendigen, sich stSndig verSndernden
Organismus, dann wird man mit dem Dialektbegriff etwas
grossztigiger umgehen und die Zukunft der Dialekte etwas
rosiger einsch&tzen.

Ich schliesse mich der letzteren

Sicht an und glaube mit Renate Eichholz:
Nicht die fortentwicklung schadet den mund
arten, auch wenn sie sich damit von ihrem
ursprtinglichen laut- und wortbestand entfernen,
schaden kflnnte ihnen nur der versuch der konserverierung.

Erst dadurch wtlrden sie fossilien

der vergangenheit, tote sprachen. (383)

12

Auch die Mehrzahl der Mundartautoren scheint sich dem
weitergefassten Begriff von Dialekt verschrieben zu haben.
Nach Reiffenstein ist der in der Dialektliteratur
verwendete Dialekt "meist regional wenig spezifisch" und
"gehSrt in den mittleren Bereich der Umgangssprache", wobei
sein grftsstes Anliegen ist, "Nicht-Standardsprache zu sein"
(Reiffenstein 6).

Diese sprachliche Offenheit ist ein

besonderes Merkraal der neuen Dialektliteratur, die sich der
"vielschichtigkeit mftglicher alltSglicher konununikationssi tuationen" nicht verschliesst, sondern auch umgangssprachliche Elemente einbaut und sprachlich heterogenes
Material absorbiert (FeinSugle 47).

Da die nicht-

traditionelle Dialektliteratur wesentlich realitStsgebundener und gegenwartsbezogener ist als die
traditionelle, kann sie sich Sprachneuerungen und
Assimilationen nicht verschliessen.

Diese Beobachtungen

FeinUugles stehen in krassem Gegensatz zur Behauptung,
Mundart stelle sich nur sehr langsam auf VerSnderungen ein
(Klihn 314).

Dies mag ftlr die absolut reinen Dialekte

zutreffen, insofern es solche tlberhaupt noch in irgendeinem von der Welt abgeschlossenen Hochtal gibt.

So

mancher Dialektkenner und -liebhaber behauptet wie Josef
Wittmann sogar das Gegenteil, wenn es um die Wandlungsf&higkeit des Dialektes geht.

Ftlr ihn ist Mundart

eine hftchst lebendige Sprache; sie wandelt sich,
nimmt neues Sprachgut auf, l&sst altes in
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Vergessenheit geraten; und das alles schneller
als das dudengerechte Schriftdeutsch. (31)
Sogar der ansonsten konservative, aber daflir meistverkaufte
Mundartdichter im bayerischen Raum, Helmut Z&pfl, plSdiert
fOr eine Offnung der Mundart zu neuen WGrtern und Themen
hin (Zttpfl 4).

II.

Die Dialektdichtung

2.1. Die Wurzeln
Offenheit, Realitats- und Gegenwartsbezogenheit mfigen
neue Charakteristika der Mundartliteratur sein, Mundartliteratur an sich ist jedoch keine Erfindung des 20.
Jahrhunderts, sondern hat ihren Ursprung im Sturm und
Drang, der als Wegbereiter der Romantik die Rfickkehr zum
"Natfirlichen", "Ursprflnglichen" und "Unmittelbaren"
forderte (Hoffmann und Berlinger 11).

Im 19. Jahrhundert,

besonders wahrend der romantischen Ara und der damit
zusammenhangenden "Besinung auf eine ursprfinglichere
Sprache, auf idealisierte Werte wie Natur, Volkstum und
Heimat" und einer "intensivierten Mundartforschung", fand
fast jede deutschsprachige Region ihren "ersten, grossen
Dialektdichter" (Hoffmann und Berlinger 12).

Die Mundart

literatur darf, wie auch die romantische Literatur der
Zeit, als eine Reaktion der Zeitgenossen auf zunehmende
Industrialisierung und damit zusammenhangende
Zentralisierungs- und Urbanisierungstendenzen gesehen
werden.

Zentralisierung und Urbanisierung bedrohen, wie

schon im Abschnitt fiber Regionalismus ausgeffihrt, die
Identitat und Besonderheit des Einzelnen und einer Region.
Das war damals so und hat auch heute noch seine Gflltigkeit.
Seit der Romantik sehen viele den Dialekt als die Sprache
an, in der sich eine grfissere "Schollenverbundenheit" und
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"Verwurzelung im Heimatboden" manifestiert (Hoffmann und
Berlinger 14).

Diese EinschStzung des Dialekts und der

Dialektdichtung, so passend sie auch im 19. Jahrhundert
gewesen sein mag, hat im 20. Jahrhundert zur "Versandung
und Verflachung in belangloser Idylle" gefdhrt (Hoffmann
und Berlinger 15).
Der "Mythos von der Mundartdichtung als 'Volksdichtung"* hat sich vom 19. ins 20. Jahrhundert gerettet
(Berlinger, Das zeitgenttssische deutsche Dialektgedicht
58).

Im Dritten Reich wurde die Dialektlyrik zum Teil

gefftrdert, so lange sie unpolitisch war, d.h. sich in
keiner Weise gegen das Naziregime richtete und traditionellen Inhalten folgte, was sie auch durchwegs tat
(Berlinger, Das zeitgenttssische deutsche Dialektgedicht
33).

Das Verhckltnis der Nazis zum Dialekt war zwiesp&ltig,

da er zwar vom Zentralismus wegfllhrte, aber auf der anderen
Seite ein unleugbares Stammeszeichen war (Berlinger, Das
zeitgenflssische deutsche Dialektgedicht 34).

Im grossen

und ganzen blieb die Dialektliteratur in dieser Zeit den
tlberkommenen Themen treu (Berlinger, Das zeitgenftssische
deutsche Dialektgedicht 37).

Und auch heute noch hSlt die

Mehrheit der Autoren an traditionellen Themen fest
(Hoffmann und Berlinger 17).
So bewegte sich die Dialektliteratur der fttnfziger
Jahre hauptsSchlich noch "innerhalb meist eingefahrener
Bahnen der unreflektierten Idylle und des unkritisch
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gebrauchten Heimatbegriffs" (Macher, "Mundartdichtung" 8).
Beliebte traditionelle Themen waren und sind Land und
Leute, Jagd und Bauernleben, Feste und Liebe, Jahreszeiten
(Berlinger, Das zeitgenttssische deutsche Dialektgedicht 37)
und nattlrlich immer wieder idyllische Heimat, wie wir bei
Kraus gesehen haben.

Die Themen sind von einem Heimweh

nach der guten alten Zeit bestimmt.

Inne wohnt auch

solchen traditionellen Gedichten das Verlangen nach einer
besseren Welt, und somit ein indirekter Protest gegen die
RealitSt.

Doch wird dieser selten von den Dichtern als

solcher verstanden.

"Der Reiz" dieser Art von Dichtung

liegt vielmehr im "Wiedererkennen" des "Heimatlichen, nicht
eigentlich im Erfasstwerden durch eine poetische Leistung."
Deshalb genfigt in der Form auch eine "einfache Anordnung;
beliebt sind Versifizierung und Reim" (Hoffmann und
Berlinger 17).

Um MissverstSndnissen vorzubeugen: niemand

forderte jemals die Beseitigung von solchen Mundartreimereien, doch war es notwendig, wollte die Mundartliteratur nicht g&nzlich in die TrivialitSt absinken, sie
mit einer nicht-traditionellen und zeitgerechten
Mundartliteratur zu ergSnzen (Macher, "Mundartdichtung" 9).
Die ersten AnsStze liessen dann auch nicht lange auf
sich warten.

Zwischen 1950 und 1965 entwickelte sich eine

Form von Dialektdichtung, die zwischen "Tradition und
Moderne angesiedelt" war. Dies zeigte sich vor allem in der
"Losl&sung von der Idylle und der 'Welt des idealen
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Volkstums' und der Hinwendung zur 'menschlichen
Wirklichkeit'" (Hoffmann und Berlinger 33).

In dieser

Phase, und vor allem seit Mitte der sechziger Jahre, hat
die neue Dialektliteratur bewiesen, dass der Vorwurf der
"BeschrSnktheit und ProvinzialitSt" nicht mehr uniform
gerechtfertigt ist (Hoffmann und Berlinger 35) und der
Dialekt zweifelsohne in der Lage ist, sich mit "Zeit-,
Existenz- und allgemeinen Lebensfragen und -problemen "
auseinanderzusetzen (Hoffmann und Berlinger 34).
Bahnbrechend ftlr die neue deutsche Mundartdichtung war
die Wiener Gruppe.

Ohne ihre Experimente w3re es viel-

leicht nie zu einer neuen Mundartdichtung gekommen, denn
erst durch sie "konnte der Weg zu Susserster Verknappung
und IntensitSt gefunden werden" (Haid, "Mundart in der
Lyrik" 5), nachdem fast zwei Jahrhunderte lang das
erzShlende, anekdotenhafte Gedicht vorgeherrscht hatte.
Vielleicht kam der Anstoss zur Erneuerung der
Mundartdichtung gerade deshalb aus dem fisterreichischen
Sprachraum, weil das, was in Osterreich bis dahin
produziert worden war "noch um einen Grad verlogener, noch
um einen Grad kitschiger war, als das, was man bei uns ftlr
Mundartliteratur hielt" (Bosch 122).
Die Mitglieder der Wiener Gruppe Gerhard Rtlhm,
Friedrich Achleitner, Konrad Bayer, Oswald Wiener und vor
allem H.C. Artmann (Berlinger, Das zeitgenftssische deutsche
Dialektgedicht 60) bewirkten durch die Einbeziehung der
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Mundartdichtung in die konkrete Poesie, dass diese den
"Anschluss an eine avantgardistische Literaturtheorie und
-praxis" fand (Hoffmann und Berlinger 37).

Der Dialekt zog

die Gruppe deshalb an, weil er neue Mfiglichkeiten formaler
Art in sich barg.

So waren der lautliche Reichtum des

Dialekts, seine WirklichkeitsnShe, die Unmittelbarkeit des
Ausdrucks und die damit einhergehenden Verfremdungsmfiglichkeiten, sowie dessen surreale Bildlichkeit anziehend
(Hoffmann und Berlinger 39).

Die Mitglieder der Gruppe

bedienten sich des Dialektes vor allem als Sprachmaterial,
mit dem sie schfipferisch spielen konnten.

Inhalte waren

ihnen weniger wichtig, und der durchschnittliche Dialektsprecher ftlhlte sich von der konkreten Dialektpoesie nicht
angesprochen (Hoffmann und Berlinger 45), da deren
Rezeption relativ schwierig war und sie ihm unsinnig
erschien.
H.C. Artmann gelang als einzigem der Gruppe der
Ausbruch aus dem Elfenbeinturm.

Seine Gedichte waren nicht

konkret, wiesen nicht nur auf die Sprachsubstanz des
Dialekts hin, sondern fflllten ihn auch mit Inhalten.

Die

Rezeptionsbarriere war durchbrochen (Hoffmann und Berlinger
46).

Die Gedichte Artmanns sind bestimmt von "bildhaften

GegensStze[n]", die eine "meist makabere Spannung erzeugen"
(Hoffmann und Berlinger 48).

Diese Spannung basiert auf

der in der traditionellen Dialektliteratur evozierten
Vertrautheit mit der Harmlosigkeit des Heimatlichen und
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konfrontiert sie mit dem "hinter dieser Maske versteckten
bitteren Ernst" (Hoffmann und Berlinger 48).
Anschliessend an die Experimente der Wiener Gruppe in
den fflnfziger Jahren wurden schon zu Beginn der sechziger
Jahre, vor allem in der niederdeutschen Dialektlyrik,
"sowohl eine differenzierte Zeitkritik als auch ungewohnte
sprachliche Bilder und Ausdrucksmttglichkeiten" erprobt
(Berlinger, Das zeitgenftssische deutsche Dialektgedicht
67), die sich vor allem inhaltlich von Artmanns Gedichten
absetzten, die hauptsSchlich im Milieu der Halb- und
Unterwelt angesiedelt waren (Hoffmann und Berlinger 53).

2.2. Auf dem Weg zur Gegenwart
Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre setzte
dann die sogenannte Mundartwelle ein, und auch heute noch
biegen sich die Bflchertische bayerischer Buchh&ndler unter
einer Flut von Bavarica, wobei nicht vergessen werden darf,
dass immer noch die traditionellen Reim- und Versschmiedereien den Markt beherrschen.

So erreichen die Gedicht-

bSnde von Helmut Zftpfl, dem Sinn ftir Humor und Witz nicht
abgesprochen werden kann und dessen Reimereien durchaus
amllsant sind (was sie aber nicht automatisch zu Kunstwerken macht), Durchschnittsauflagen von 25 000 bis 30 000
Stllck pro Band—eine astronomische Zahl ftir einen
Gedichtband (Berlinger, Das zeitgenttssische deutsche
Dialektgedicht 270), die Zfipfl zu einem der produktivsten
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und verkaufsst&rksten der Mundartautoren in Bayern macht
(Macher 14).

In dieselbe Zeit fSllt die "Hochblttte der

neuen Dialektlyrik" zwischen 1968 und der Mitte der
siebziger Jahre (Haid, "Deutschsprachige Dialektlyrik" 60)
—Hochblflte deshalb, weil sich in diesem Zeitraum die
Mundartpublikationen mehren, als auch neue Formen und
Inhalte ausprobiert werden und sich langsam ein wissenchaftliches Interesse an der Mundartliteratur entzflndet.
So wurden ab 1974 zum erstenmal Mundarttagungen abgehalten
(Haid, "Deutschsprachige Dialektlyrik" 51), auf denen
Dichter und Wissenschaftier Mundartdichtung diskutierten.
Vielfach wurde und wird das steigende Interesse an der
Mundart und Mundartdichtung als blosse Modewelle abgetan.
Sicherlich ist diese Einschfltzung nicht vftllig unberechtigt.

Mundartdichtung ist von der Vermarktung nicht

ausgenommen, aber das ist seit dem 19. Jahrhundert fast
keine Literatur, deshalb spricht man auch vom Literaturmarkt und seinen Trends.

Doch an der Wurzel des Erfolgs

eines jeden Trends, einer jeden Mode liegt auch ein
BedQrfnis, so versteckt und unbewusst es auch sein mag.
Deshalb ist Friedl Brehms Beurteilung der Mundartwelle
sicherlich auch richtig:
Eines der tlbelsten Schlagworte derzeit ist das
von der sogenannten modischen "Mundart-Welle."
Es ist doch vielmehr der Einsatz ftir die
angestammten Volkssprachen, der verstSrkt
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einhergeht neben und mit dem ganz bewussten
Wiederaufleben der Erkenntnisse um Bedeutung und
Wert des engeren Lebensbezirks gegen Vermassung
und Numerierung, gegen Machtmissbrauch . . . ,
gegen die AnonymitSt in alien Daseinsbereichen.
(Brehm, "Den Mundarten" 23)
Brehms Interpretation ist sicherlich nicht von der
Hand zu weisen, bedenkt man den mit der Mundartwelle
einhergehenden Aufschwung des politischen Regionalismus und
die Neudefinition von Heimat, wie sie eingangs von mir
diskutiert wurde.

Noch darf man nicht ins andere Extrem

verfallen und behaupten, alle Mundart und Mundartdichtung
setzte sich bewusst das Ziel der regionalen Emanzipation
oder schwinge die Fahne ftlr ein menschenwtlrdiges Dasein in
der Massengesellschaft, aber ich glaube doch, dass diese
Motive im Unterbewussten eines jeden Mundartschaffenden zu
finden sind.

Egal was ftlr Mundartarbeiten der einzelne

Mundartautor schafft, seien sie gut oder schlecht,
traditionell oder nicht-traditionell, die Benutzung der
Mundart allein ist eine Form der Opposition gegen das, was
ist (Berlinger, Das zeitgenflssische deutsche Dialektgedicht
89).
Ausgesprochen wichtig ftlr das ansteigende Interesse an
der Mundartliteratur war zweifelsohne die neue Vielfalt in
der Mundartliteratur.

Endlich gab es nicht nur die her-

kSmmlichen Dialektgedichte (und auch da gab und gibt es

gute), sondern auch was Neues, das nicht gleich an Heimatund Trachtenverein erinnerte.

Diese "neuen" Dialekt-

gedichte waren anziehend fllr ein neues Publikum.

Junge

Leute und Intellektuelle begannen, sich fllr die Dialekt
literatur zu interessieren, weil sie begonnen hatte,
zeitgemSsser zu werden.

Die Mundartliteratur hinkte

pltttzlich der Mundart selbst nicht mehr nach.

Zeitgenttss-

ische Themen wurden schon immer auch im Dialekt mftndlich
diskutiert und ausgedrflckt (Stimpfl 2).

Den drastischen

Umschwung in der Dialektliteratur der BRD fllhrte der Band
friss was ich sog (1969) von Michael Fruth und Carl-Ludwig
Reichert herbei.

Publiziert unter dem gemeinsamen

Pseudonym Benno Hftllteufel, wurde in ihm zum erstenmal
bewusst ein sozialer Bezug in der Dialektdichtung
hergestellt (Bosch, "Fragen und Exempel" 123).
Seit diesem Umschwung in der bundesrepublikanischen
Mundartdichtung ist eine Vielfalt von Dialektgedichten auf
dem Markt.

Die Gedichte Httllteufels, obwohl eine starke

soziale Komponente aufweisend, waren noch sehr von der
Wiener Gruppe und ihrer konkreten Dichtung beeinflusst.
In den siebziger Jahren machten sprachspielerische Gedichte
noch einen grossen Teil der Dialektgedichte aus.

Auch

heute gibt es noch Autoren wie Felix H&rburger, ein
ehemaliger Musikprofessor, die hauptsSchlich mit der
Sprache spielen, d.h. mehr ihren lautlichen Reichtum
ausbeuten, Sprachmusik machen als Inhalt gestalten.
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2.3. Inhalte und Formen nicht-traditioneller, nichtkonkreter Dialektdichtung
Ebenfalls in den siebziger Jahren begannen Autoren,
dokumentarische Dialektgedichte zu schreiben, indem sie dem
Mann auf der Strasse aufs Maul schauten, wie man im Dialekt
so schSn sagt (Hoffmann und Berlinger 58).

Das dokumen

tarische Dialektgedicht verbindet Einfltlsse der konkreten
Poesie mit wissenschaftlichen Erkenntnissen des schichtenspezifischen Sprachverhaltens und zielt auf Systemkritik ab
(Berlinger, Das zeitgenftssische deutsche Dialektgedicht
71).

Diese Form will reaktionSres Verhalten sichtbar

machen (Rassismus, Aggressivit&t, Nationaltflmelei, usw.).
Der Autor zieht sich in diesen Gedichten zurttck, l&sst eine
Persona sprechen.

Themen und Inhalte dieser Gedichte sind

"alltSgliche jederzeit und flberall antreffbare Meinungen"
(Hoffmann und Berlinger 59).

Die Persona des Gedichts

kommt immer aus einer unteren sozialen Schicht (Hoffman und
Berlinger 63).

Ziel des Gedichts ist, dem Leser seine

eigene Meinung vorzustellen oder "seine eigenen Gedanken
mit dem Gesagten konfrontiert" zu sehen (Hoffmann und
Berlinger 59).

Folglich wollen diese Gedichte "schichten-

spezifisches" Bewusstsein und "starre Denkmuster"
entlarven (Hoffmann und Berlinger 63).

Formale Kennzeichen

dieser Gedichte sind: spontaner Redefluss, unmanipulierte
Redehemmung, Wiederholungen, unvollstSndige SStze, kein
Versmass, kein Reim.

Der kttnstlerische Eingriff zeigt sich
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lediglich durch die Komprimiertheit der Sprache bis zum
Epigrammatischen (Hoffmann und Berlinger 63).

Die

sprachliche Einfachheit soil die Massen ansprechen, eine
Forderung, die auf Brecht zurtickgeht (Berlinger, Das
zeitgenttssische deutsche Dialektgedicht 76).

Problematisch

an dieser Art von Dichtung, die von relativ vielen
zeitgenttssischen, nicht-traditionellen Dichtern verfolgt
wird und deren bekannteste bayerische Vertreter Fitzgerald
Kusz und Gerhard Krischker sind, ist, dass sie oft von
denen, die sie aufrlitteln soil, zu wttrtlich genommen wird
und nur als BestStigung der eigenen Meinung aufgefasst
wird (Hoffmann und Berlinger 65).
Wohl am weitest verbreiteten in der neuen Mundart
dichtung sind Gedichte mit Protestcharakter (Bausinger,
"FussgSngerzone" 367).

Sie erwuchsen hauptsSchlich aus der

ttkologischen Bewegung und sind regionalistisch gebunden.
Sie wehren sich gegen ethnische und kulturelle Gleichschaltung

(Berlinger, Das zeitgenttssische deutsche

Dialektgedicht 84) und, da sie aus der Region kommen,
natflrlich auch gegen politische Gleichschaltung.

Sie

stellen sich gegen ungeztigelten Kapitalismus, Industrialismus, Technokratie, Konsumismus und Zentralismus
(Berlinger, Das zeitgenttssische deutsche Dialektgedicht
90).

Die Kritik wird hier nicht in den Mund einer Persona

gelegt, sondern vom Autor selbst vorgetragen (Hoffmann und
Berlinger 68), der den Leser zum Denken, Verbessern und
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VerSndern aufruft (Hoffmann und Berlinger 74).

Da der

Autor eine mftglichst breite Leserschaft bzw. Zuhttrerschicht erreichen will, sind Einfachheit und Verst&ndlichkeit programmatisch.

Damit ist eine "Verringerung der

Distanz zwischen der im Text gemachten Aussage und dem
Leser bzw. Hftrer" erreicht (Hoffmann und Berlinger 74-75).
Doch sind auch Sprachspiel, unter Rtlckgriff auf den
Dadaismus und Surrealismus, und die Einflfisse der Wiener
Gruppe noch in diesen politisch-gesellschaftskritischen
Gedichten zu finden (Hoffmann, Zwischenland 126-127).

Die

erwfinschte Breitenwirkung dieser Dichtung bleibt jedoch zu
bezweifeln.

Ftlr den Augenblick ist die Wirkung jedenfalls

auf die intellektuelle Kulturszene beschrSnkt (Hoffmann und
Berlinger 76).
Ausser dem sprachspielerischen, dokumentarischen,
politischen und dem traditionellen Dialektgedicht gibt es
nattirlich auch das rein lyrische Dialektgedicht.

Natur,

Geftlhl, Einsamkeit, Liebe, usw. sind seine Themen wie im
hochdeutschen lyrischen Gedicht.

Hier fftllt auf, dass

viele traditionelle Mundartreimereien die Ambition haben,
solch ein lyrisches Gedicht zu sein, jedoch auf Grund von
dichterischer UnfShigkeit in die TrivialitSt absinken.
Aber es gibt auch immer Ausnahmen.

Die OberpfSlzer

Dichterin Margarete Httlle ist solch eine rare Ausnahme.
Sie schreibt viele lyrische Gedichte, oft auch in
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traditioneller Form, d.h. sie benutzt Vers und Reim,
verfSllt aber selten der blossen nostalgischen
Trivialversreimerei.
Der grosse Erfolg der Mundartliteratur ist nicht
allein auf die Vielfalt und das neue Heimat- und Regionsbewusstsein zurllckzufllhren.

Zwischen 1950 und 1982 sind

allein mindestens um die 1000 verschiedene DialektgedichtbSnde, und Band- und Schallplattenaufnahmen im
deutschsprachigen Raum zu verzeichnen (Berlinger, Das
zeitgenttssische deutsche Dialektgedicht 295).

Der Erfolg

dieser Form von Literatur mutet um so phantastischer an,
wenn man bedenkt, wie relativ gering die Reichweite der
Dialekte im VerhSltnis zur Hochsprache ist und wie kommunikationserschwerend ihre Schreibweise oft ist.

Fast

jeder Autor hat sein eigenes System, mit dem er die
verschiedenen Laute des Dialekts im regulSren Alphabet
wiedergibt.

Noch erstaunlicher ist der Triumphzug dieser

Literatur angesichts der lange aufrecht erhaltenen Meinung,
der Dialekt sei die "Sprache, die der Sprachlosigkeit am
nSchsten steht" (Bausinger, "Mundart—belanglose Idylle"
11).

Lange, besonders in den sechziger und siebziger

Jahren, betrachtete man den Dialekt als Sprach- und
Denkbarriere, wie sie Franz Xaver Kroetz in seinen StGcken
bewusst einsetzte.

In Anbetracht all dieser Nachteile der

Dialektliteratur ist es umso interessanter, sich die
Beweggrttnde fllr eine BeschSftigung mit Dialektliteratur zu
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vergegenw&rtigen.

Einige der Grdnde sind schon frtther im

Text angeklungen und sollen hier mit anderen Grfinden
zusammen noch einmal konzentriert und explizit angeftihrt
werden.

2.4.

Beweggrttnde fttr den Dialektgebrauch
Die Grtinde fllr den Dialektgebrauch sind bei den

traditionellen Dichtern hauptsSchlich retrospektiv.

Man

sieht den Dialekt, wie schon die Romantiker das taten, als
"Naturlaut", "unverfSlschten Urlaut" und wirkliche
"Muttersprache."

Durch ihn will man bewahren, was immer

mehr verloren geht.

Der Dialekt ist Ausdruck von Heimweh

nach dem Alten (Berlinger, Das zeitgenttssische deutsche
Dialektgedicht 47).

Weiterhin betrachtet man den Dialekt

als das beste Ausdrucksmittel fflr eine Region (das tun auch
die Nicht-Traditionellen) und glaubt, durch den Dialekt
eine Rtlckbesinnung auf die heimatlichen Werte hervorrufen
zu kttnnen.

Dabei wird das Problematische und Kritische als

nicht zur Heimat gehttrig ausgeklammert.

Dialekt gibt

diesen Dichtern die Mttglichkeit zur Flucht aus der Welt,
wie sie ist, in eine Wunschwelt (Berlinger, Das zeit
genttssische deutsche Dialektgedicht 49).

Diese

nostalgische Sicht des Dialektes und damit der Dialekt
literatur kommt eindeutig im ersten und zweiten "Nlirnberger
Manifest" (proklamiert vom Collegium Ntlrnberger Mundartdichter) von 1966 und 1973 zum Ausdruck.

Denn wer die
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Mundart aus ihrem "Mutterboden lttst, rait ihr artistisch
spielt, sie politisch oder intellektualistisch verfremdet,
ihr lediglich als Bohdmien begegnet—versagt einem der
letzten 'Naturschutzgebiete' deutscher Sprache und Dichtung
den geschuldeten Respekt" (Berlinger, Das zeitgenttssische
deutsche Dialektgedicht 52).
gebiet allein spricht Bfinde.

Der Begriff NaturschutzDer Dialekt muss vor den

tSglichen Spracheinflfissen in einem kleinen Reservat gehegt
und gepflegt werden.

Man konzentriert sich auf die

imitierte Ursprtlnglichkeit dieses Reservats, w&hrend man
all das, was ausserhalb des Reservats liegt, der Zerstttrung
im Namen des Fortschritts preisgibt.

Reservate haben nur

einen Sinn, wenn sie als Modell fllr eine neue, alles
umfassende Einstellung dienen.

Dies trifft auf

Naturreservate ebenso zu wie auf Sprachreservate.

Das

Reservat muss auf seine Umgebung wirken oder es bleibt
lediglich ein Museum.
Die Autoren, die das Zweite Nttrnberger Manifest (eine
von Mundartdichtern verfasste ErklSrung, was Mundart
dichtung ist und welche Formen und Inhalte sie haben darf)
zu ihrem Credo machen, und das ist landauf landab die
Mehrheit der Autoren, sehen sich zudem als die Vertreter
"von ungez&hlten Bfirgern", in deren Namen sie sprechen
(Berlinger, Das zeitgenttssische deutsche Dialektgedicht
53).

Diese Autoren werten die hochsprachliche Dichtung ab

und die Dialektdichtung als "die wahrheitsgetreue Abbildung
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der Wirklichkeit" auf (Berlinger, Das zeitgenttssische
deutsche Dialektgedicht 58).
heile Welt.
ge&ndert.

Wirklichkeit ist also nur

An dieser Haltung hat sich seit 1973 nichts
Noch 1984 schreibt der Vorsitzende des Ober-

pfftlzer Waldvereins einleitend zu Georg Kraus' Gedicht- und
Anekdotenband:
Wenn sich heute die staatlich gefttrderte Dialektdichtung sogar in ein modisches (aber fremdbleibendes) Revoluzzertum versteigt, die
Stfickl'n von Georg Kraus spielen noch in einer
gesunden Welt, in der man fiber die menschlichen
Schw&chen noch schallend lachen kann.

(5)

Dieselben Autoren, die die Dialektliteratur in der
heilen Welt des Frohsinns angesiedelt sehen mttchten,
dr&ngen zum grossen Teil auch auf eine einheitliche
Schreibung des Dialekts, um etwas Ordnung in die ffir ihren
Geschmack allzu individualisierte lautliche Schreibung der
Dialektgedichte zu bringen (Brehm, "Den Mundarten" 24).
Dabei vergessen sie, dass solche Vereinheitlichung den
Dialektvarianten Gewalt antun wfirde und nur zur Ausbildung
einer zweiten Sehriftsprache ffihren wfirde.
Auch viele Vertreter der nicht-traditionellen Mundart
dichtung sprechen dem Dialekt RealitStsn&he zu, aber sie
machen diese der Hochsprache nicht strittig und definieren
RealitSt niemals als nur heile Welt, wie das die meisten
Traditionalisten tun:
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Die nShe der realitSt und die unmittelbare ausdruckskraft des dialekts, die innere und Sussere
genauigkeit sind offenbar nach wie vor triebfeder
zum literarischen gebrauch der mundart.
(Eichholz 380)
Eichholz' abstrahiert formulierte Grfinde werden etwas
durchsichtiger, wenn man sich einige Charakteristika des
Dialekts ins GedSchtnis ruft.

Der Dialekt ist eine auf das

Mtlndliche, den Dialog angelegte Sprache und hat deshalb
famili&r-intimen Charakter.

Als solcher bildet der Dialekt

ein "Gegengewicht gegen allgemein verbreitete Rationalisierung, Standardisierung, Egalisierung und Verarmung"
(Zehetner, "Im Blickpunkt" 7).

Weil der Dialekt die

Sprache der Nfthe ist, sehen ihn viele Vertreter der neuen
Mundartliteratur als die Sprache an, in der man die
dringlichen Themen unserer Zeit besser verarbeiten kann,
denn in ihm kfinnen unsere "Angste, Hoffnungen, WCinsche,
Emotionen viel klarer und deutlicher angesprochen und auch
verstanden werden als durch die standardisierte Schriftsprache" (Macher 8).

Dies mag daran liegen, dass der

Dialekt als die Sprache aufgefasst wird, die "bessere,
richtigere, treffendere, vertiefende Ausdrucksmftglichkeiten
hat als das Hochdeutsche" (Brehm, "Mundartpublikationen"
9).
das.

Fttr die meisten Sprecher in Bayern zum Beispiel stimmt
Ihnen ist die Hochsprache auf alle F&lle fremder als
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die Umgangssprache, in der sie t&glich miteinander
verkehren und in der sie auch denken.
So entstand Fitzgerald Kusz' erstes Mundartgedicht aus
einer Situation heraus, in der er nicht mehr zwischen
Schreib- und Denksprache unterschied.
ihn war seine "Zweisprachigkeit."

Ebenso wichtig ftlr

Seine Mutter und deren

Familie stammen aus dem FrStnkischen, wShrend sein Vater
Berliner ist.

Der stflndige Kontrast zwischen den beiden

Dialekten sensibilisierte ihn ftlr deren Feinheiten (Kusz,
"politisch, linguistisch, sozialkritisch"

139-141).

Das

Umschalten auf die Hochsprache bedeutet ftlr die meisten
Dialektsprecher, sich auf fremdes Territorium begeben.

Sie

glauben, die Mundart bewahrt ihnen grflssere Menschlichkeit,
weil durch sie ein grOsseres Geftlhl der IndividualitSt
hervorgerufen wird (Brehm, "Mundartpublikationen" 11).
Auch Hans Haid schliesst sich dieser Meinung an.

Ftlr ihn

bietet die Mundart "eine ungemein differenzierte Feinheit
der Geftlhlssprache, eine Ftllle feinster Nuancen, die das
Schriftdeutsche nicht bieten kann" ("Mundart in der Lyrik"
5).

Gerade die Feinheiten sowie die individualisierte

Schreibweise der modernen Dialektliteratur tragen dazu bei,
"die tlbertragung fltlchtig konsumierender lesegewohnheiten,
wie sie wohl die meisten leser zumindest presseerzeugnissen
gegentlber entwickelt haben, unmftglich zu machen" (Fein&ugle
46-47).
f est s

Erg&nzend zu FeinSugle stellt Wilfrid Feldhtltter
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Das die Dialekte nicht mehr den frischen starken
Atem haben wie zu Schmellers Zeiten, ist gewiss.
Unverbrauchter als die Schreibart in
Boulevardzeitungen und Illustrierten ist die
Mundart allemal. (3)
Der Hinweis auf die Zeitungs-, Zeitschriften- und
Illustriertensprache ist hier nicht aus der Luft gegriffen.
Ca. 60% der Autoren geben nSmlich Zeitschriften als die
Publikationsmttglichkeit fllr ihre Gedichte an (Berlinger,
Das zeitgenttssische deutsche Dialektgedicht 276).

Wie

wichtig die Frische und Unabgenutztheit des Dialekts in der
Literatur ist, wird erst richtig deutlich, wenn man den
emanzipatorischen und protestierenden Charakter des
Dialekts betrachtet, den viele moderne Autoren als den
Beweggrund schlechthin fllr ihre Bevorzugung des Dialekts
angeben.

Nur eine Sprache, die von alien verstanden wird

und mit der sich alle emotionell identifizieren kttnnen, ist
geeignet, Opposition zu erzeugen.
Zehetner:

So bestStigt Ludwig

"Mundartschrifttum bedeutet Opposition"

(Zehetner, Das bairische Dialektbuch 229).

Diese Oppo

sition richtet sich gegen ein Oberhandnehmen des
politischen und kulturellen Zentralismus, ist "Auflehnung
gegen die Tabus der manipulierten menschlichen Gesellschaft" (Stimpfl 2); natlirlich nur in der progressiven
Mundartliteratur.

Der Dialekt tr&gt unter solchen

UmstSnden zur Bildung einer Gruppe bei, denn er "setzt
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Schranken nach aussen", baut "die inneren Schranken
demonstrativ" ab (Bausinger, "Dialekt als Unterrichtsgegenstand" 81) und ist gleichzeitig in der Lage, "die
Position derer zu bezeichnen, das Bewusstsein derer zu
artikulieren, die auf den untersten Stufen unserer
gesellschaftlichen Hierarchie leben" (Kfihn 316).

Dem

Dialekt wird eine klassensprengende Tendenz zugesprochen
(Herburger 133), die jedoch von vielen in Frage gestellt
wird (Ortlieb 370).

Dialekte Gberschreiten auch nationale

Grenzen, wie der allemannische Dialekt zum Beispiel
(Frankreich-BRD), (Hoffmann, "Europa im Blick" 3).

Das

trifft ebenfalls auf einige bairische Dialekte zu.

Dem

Dialekt ist es deshalb mfiglich, Einheit fiber Landesgrenzen
hinweg zu bilden.

Diese Art von Mundartdichtung ist also

unverhohlen politisch.

Aber politisch in der Mundart

dichtung bedeutet nicht parteipolitisch, "sondern in
notwendiger Weise Zeitaufgeschlossenheit, Toleranz und
dialogische Haltung innerhalb st&ndiger schftpferischer
Unruhe" (Stimpfl 3).

2.5. Beurteilungskriterien
Aber gerade was die Kritik von Mundartliteratur
betrifft, sah man sich als Mundartliteraturliebhaber lange
Zeit einer grossen Informationslttcke gegentlber.

Diese

Informationslficke stammt nicht zuletzt daher, dass die
Mundartliteratur jahrelang von der Germanistik (ibersehen
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wurde und es erst seit den siebziger Jahren AnsStze zur
Erstellung von Bewertungskriterien fllr die Mundartdichtung
gibt (Berlinger, Das zeitgenttssische deutsche Dialekt
gedicht 210).

Bis in die fllnfziger Jahre war die

Mundartdichtung anderen Masstflben unterworfen als die
hochsprachliche Literatur, doch haben sich ihre Bewertungs
kriterien seither denen der hochsprachlichen Dichtung
zunehmend angepasst.

So bekrflftigt Hans Moser:

Im GrundsStzlichen besteht kein Unterschied
zwischen Mundartdichtung und hochsprachlicher
Dichtung: erstes Kriterium ist auch fllr die
Wertung der Mundartdichtung der Grad der
Vollendung der kflnstlerischen Gestalt.
(Moser 28).
Je nach den Grllnden, warum ein Autor die Mundart
verwendet, wird sein Gedicht zu beurteilen sein.
grundsStzlich zwei Arten von Mundartliteratur.

Es gibt
Die eine

w&hlt Mundart aus Ssthetischen Grllnden als Medium, die
andere aus ausser&sthetischen Grllnden, wobei die Bewegrllnde
sich manchmal llberschneiden.

Autoren, die die Mundart aus

Ssthetischen Grllnden verwenden, sind wahrscheinlich eher in
der Lage, wirkliche Kunst zu schaffen (Moser 28).
Ausserordentlich wichtig bei der Beurteilung von
Mundartgedichten sind die sprachlichen Kriterien.

Die

sprachliche QualitSt eines Mundartgedichts kann nur von
einem der Mundart kundigen Kritiker beurteilt werden.

Doch

35

genfigt es nicht allein, dass er die Mundart spricht und
versteht, sondern er sollte sie idealerweise auch als
Sprachsystem studiert haben (Berlinger, Das zeitgenttssische
deutsche Dialektgedicht 214).

Diese Voraussetzung schrSnkt

die Zahl der tats&chlich sachverstflndigen Kritiker stark
ein.

Je mehr sich ein Interpret mit Sprache auseinander-

gesetzt hat und je besser er den zu untersuchenden Dialekt
kennt, desto akkurater wird sein Urteil sein.
Eines der hervorstechenden Kriterien ist die
AuthentizitSt des Dialekts (Hoffmann, "Zwischenland" 137).
Dieses Kriterium ist nicht nur wichtig, sondern auch
schwierig zu handhaben.

Da Sprache ein lebendiger

Organismus ist und sich st&ndig ver&ndert, sind Begriffe
wie Reinheit und Echtheit schwer zu definieren, wenn man
nicht vollkommen rflckwSrts gewandt sein will und nur den
Dialekt akzeptiert, der keinerlei Einfluss von den
Umgangssprachen her aufweist (Berlinger, Das zeit
genttssische deutsche Dialektgedicht 215).

Solch eine

rigide Definition wfirde eine grosse Zahl von zeitgenttssischen Themen ausklammern (Berlinger, Das
zeitgenttssische deutsche Dialektgedicht 220).

Ffir die

"meisten [Autoren] bedeutet diese geforderte Echtheit
jedoch nicht, dass man sich in Anachronismen versteift und
eine Konservierung oder Pflege der Mundarten betreibt"
(Fluck 301).

Vielmehr fordern die Dichter selbst,

zumindest die jfingeren unter ihnen, "einen flexiblen, der

Lebenswirklichkeit entsprechenden Gebrauch des Dialekts",
der sich "an der gesprochenen Sprache orientiert" (Fluck
301).

Auf rtickw&rtsgewandter Sprachtreue beharren nur

manche Sltere Autoren, die die fliessenden tlbergSnge
zwischen Dialekt und Umgangssprache nicht wahrhaben wollen
(Fluck 301-302).
Untersucht man die Dialektechtheit eines Gedichts, so
sollte man zuerst sein Augenmerk auf den Wortschatz
richten.

Er ist in der Mundart "sinnlich, konkret,

beschrSnkt im Umfang und in Perspektiven," weil in ihm
"andere und andersartige Erfahrungen gespeichert" sind "als
in der Hochsprache" (Moser 29).

Dialektfremde Wttrter und

Begriffe finden sich vor allem in gereimten Gedichten, da
der Autor des Reimes wegen oft unversehens in die Hoch
sprache zurtlckf&llt (Berlinger, Das zeitgenttssische
deutsche Dialektgedicht 223).

Mundartbezogenheit ist ein

ebenso wichtiges Kriterium bei der Bewertung des Satzbaus,
des Tempussystems und lautlicher Stimmigkeit (Moser 31-32).
Der Satzbau ist im Dialekt im allgemeinen weniger komplex
als in der Hochsprache.

Im Sfiddeutschen, zum Beispiel, ist

die Verwendung des PrSteritums im Dialekt vttllig fremd
(Moser 32).

Auch sollte der Autor nur eine Form der

lautlichen Schreibweise eines Wortes benutzen und nicht wie
der Erfolgsautor Zttpfl bis zu drei verschiedene Varianten
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(Berlinger, Das zeitgenftssische deutsche Dialektgedicht
223-224).

All diese Verstftsse gegen die Dialektechtheit

sind hSufiger in gereimten Gedichten zu finden als in
ungereimten.
Ein weiteres Kriterium fttr die Beurteilung von
Dialektgedichten sind die verwendeten Themen.

Themen wie

das Einfache, das FamiliSre, das Emotionale eignen sich
immer ftlr Dialektdichtung (Berlinger, Das zeitgenftssische
deutsche Dialektgedicht 232), da sind sich alle Autorit&ten
einig.

Man darf aber auch nicht vergessen, dass sich das

"sprachliche Weltbild der Mundart" durch die "Erweiterung
seines frflher eng begrenzten Gesichtsfeldes" st&ndig
vergrftssert.

Deshalb ist es auch Aufgabe des Autors, nicht

nur "das Tradierte hervorzukehren," sondern auch Themen,
die im "jeweiligen Sprachraum lebendig" sind zu bearbeiten
(Fluck 305).
Bei der Auswahl der Themen und deren Bewertung ist
immer deren HumanitStsaspekt zu beachten.
mtlssen uns immer fragen:

Das heisst, wir

Habe ich es mit einem Gedicht zu

tun, das menschenfreundlich ist, keine Rasse, Religion,
Landschaft, Kultur, Sprache explizit oder implizit heruntersetzt, um die eigene aufgewertet zu sehen?

Verstftsse

gegen die HumanitStsklausel dtlrfen auch nicht im Namen des
Humors begangen werden (Berlinger, Das zeitgenftssische
deutsche Dialektgedicht 241-243).

Das bedeutet keineswegs

ein Dialektgedicht darf nicht humorvoll sein.

Es ist
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einfacher ein humorvolles, ironisches Gedicht zu schreiben
als ein nicht ironisches.

Das liegt vor allem daran, dass

"die Haltungen von Humor, Ironie und Satire . . . in der
Mundart besonders leicht ktinstlerische Gestalt" finden,
weil sich diese "Haltungen . . . mit der Mundart in ihrer
Liebe zum Konkreten, zum Detail, in der Perspektive, in der
sie die Welt sehen" treffen (Moser 29).

Doch auch

abstrakte Themen kftnnen in Dialektgedichten erfolgreich
dargestellt werden, wenn die Begriffe der Fachsprachen
durch Beispiele und Bilder konkretisiert werden.

Ein

mSssiger Gebrauch von Wftrtern aus den Fachsprachen, Politik
und Technik stfirt in solchen Gedichten nicht (Berlinger,
Das zeitgenftssische deutsche Dialektgedicht 233).

Selbst

der Gebrauch der Hochsprache in einem Dialektgedicht ist
akzeptabel, solange er motiviert ist (Moser 30).
Wie bei der Bewertung eines jeden hochsprachlichen
Gedichts spielen auch bei der Beurteilung eines Mundartgedichts Form und Gestaltung eine wichtige Rolle.

Form und

Inhalt sollen einander ergflnzen und die Gestaltung soil
wirksam sein (Fluck 307).

Um dies zu beurteilen, zieht man

Kriterien wie Bildlichkeit, Klangffille und OriginalitSt zu.
Die GGte eines Dialektgedichts wird auf alle F&lle von
seiner Bildlichkeit her beurteilt, da der Dialekt ja vor
allem seiner Bildlichkeit wegen von vielen Autoren
bevorzugt wird.

Symbole, Metaphern, Allegorien, Assozia-

tionen mflssen dialektgemclss sein und nicht einfach aus der
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Hochsprache entliehen (Berlinger, Das zeitgenftssische
deutsche Dialektgedicht 234-235).

Wichtig ist ausserdem

das Kriterium MusikalitSt, da diese und der "Klangreichtum
unbestrittene Kennzeichen und VorzQge der Dialekte sind"
(Berlinger, Das zeitgenftssische deutsche Dialektgedicht
235).

Wie von aller guter Literatur erwartet man auch vom

Dialektgedicht OriginalitSt.

Es ist "umso wertvoller, je

deutlicher es den vorgegebenen Erwartungshorizont, die
herkOmmlichen Ssthetischen Normen und Muster (Iberwindet und
Neues formuliert" (Berlinger, Das zeitgenftssische deutsche
Dialektgedicht 238).

Diese OriginalitSt wird im Dialekt

oft durch eine gewisse Spannung erreicht.

Diese Spannung

besteht zwischen dem Ideal und dem Durchschnittlichen,
wobei der Dialekt, aufgrund seines Charakters, effektiver
ist, wenn er sich mit dem Durchschnittlichen befasst.

Dazu

Hans Moser:
Nicht das Ideale, der Gedankenflug, das
Esoterische tritt in den Blickpunkt, das Reale,
das materiell Fassbare, das AlltSglich-Banale
wird gesehen und tritt in seiner Unvollkommenheit
und Hinf&lligkeit in eine mehr oder weniger
explizite komische Spannung zum hohen Ideal.
(29)
Zwei auf hochsprachliche Dichtung selten angewandte
Beurteilungskriterien mflssen hier noch erwflhnt werden —
Unterhaltung und Belehrung.

Ein frtlher Beftlrworter der
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Kriterien Unterhaltung und Belehrung war Horaz, und Sir
Philip Sidney erweckte Horaz' Einsichten im sechzehnten
Jahrhundert wieder zu neuem Leben.

Doch werden sie in der

deutschen Literatur, will mir scheinen, oft vergessen,
besonders das Kriterium Unterhaltung, das doch die
Belehrung so viel angenehmer macht.

In der Mundartdicht-

ung, die ja das gesamte Volk ansprechen will, besinnt man
sich auf diese Kriterien schon eher, und viele Dichter
schlagen, was diese Kriterien betrifft, auch mal fiber die
Strange.

Doch findet man das goldene Mass und droht nicht

mit dem schulmeisterlichen Zeigefinger, so kann Literatur,
ohne langweilig und moralisierend zu wirken, einen
wertvollen Beitrag zur Bewusstseinsbildung leisten.
Politisches Bewusstsein zu sch&rfen, das heisst
auf unbekannte, vergessene oder verdr&ngte
Tatsachen hinzuweisen, vorhandene Widersprtiche
oder Ungerechtigkeiten zu formulieren, durch
Sprache ffir die Sprachlosen Partei zu ergreifen
—das sind Eigenschaften, die ein belehrendes
Gedicht zu einem wertvollen belehrendem Gedicht
machen.

(Berlinger, Das zeitgenftssische

deutsche Dialektgedicht 254)
Gute Literatur will, soil und muss den Menschen bewegen
(Fluck 306).
Es ist eine alte Weisheit, dass sich der Mensch besser
oder zumindest leichter bewegen lSsst, wenn man versucht,
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es auf angenehme Weise zu tun, und hier spielt das
Kriterium Unterhaltung seine entscheidende Rolle.

In der

modernen Dialektdichtung gibt es viele kurze Sprllche,
Epigramme und Aper^us.

Wenn diese nicht nur dem reinen

Gaudium dienen, sondern in ein Problem einsteigen helfen,
dann sind sie wert- und sinnvoll als Literatur (Berlinger,
Das zeitgenftssische deutsche Dialektgedicht 255).
Da das Dialektgedicht oft mit der Perspektive des
kleinen Mannes konfrontiert, ist zu fragen, ob nicht auch
Ideologiekritik ein Beurteilungskriterium fllr Mundartdichtung sein soli, weil sie ja sehr oft politisch
engagierte Dichtung ist.

Ideologiekritik, verstanden als

Kritik an inhumanen Werten und als moralischer Protest,
allein kann kein Beurteilungskriterium ftlr Dialektdichtung
sein.

Sie muss immer von anspruchsvoller Gestaltung

ergflnzt werden, will ein Gedicht auch Anspruch auf
ktlnstlerischen Wert erheben (Berlinger, Das zeitgenftssische
deutsche Dialektgedicht 246).

Moser gibt ein konkreteres

Beispiel:
Verknfipft sich . . . ein bestimmter Stilwille
(z.B. der Wille, naturalistisch zu gestalten)
mit einem Thema (z.B. die soziale Not der unteren
Schichten), das im Aussagebreich der Mundart
liegt, sind die notwendigen Voraussetzungen ftlr
grosse Kunst in der Mundart gegegeben (in unserem
Fall etwa: G. Hauptmann: Die Weber).

(29)
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2.6. Die Oberpf&lzer Mundartdichtung
Wie dieser Oberblick bewiesen hat, ist viel in der
Mundartdichtung der letzten 200 Jahre geschehen.

Die

entscheidenden VerSnderungen fallen vor allem in die
letzten 30 Jahre, in denen sich der Mundart neue Mftglichkeiten erftffneten, die heute ein Aussterben der Mundarten
unwahrscheinlich, eine VerSnderung jedoch sehr wahrscheinlich machen.

Die Mundart hat sich einen Platz in unserer

stark normierten Massengesellschaft erobert und ist dabei,
ihre Daseinsberechtigung weiter auszubauen und zu festigen.
Was fttr die bairische Mundartliteratur im allgemeinen
zutrifft, trifft im grossen und ganzen, unter Berficksichtigung einiger Besonderheiten, auch auf die Mundart
literatur im OberpfSlzer Raum zu.
Die Oberpfalz, oft auch die Steinpfalz genannt, ist im
Vergleich mit anderen bayerischen Regionen eine arme Gegend
mit wenig Industrie, relativ dfinner Besiedelung und einer
noch schfinen, herben Landschaft.

Sie ist eine alte

Kulturlandschaft, die lange als Nordgau bezeichnet wurde.
Erst seit dem 30-jShrigen Krieg wird sie "zum Unterschied
zur Pfalz am Rhein" als "Obere Pfalz" bezeichnet (Schreiegg
9).

Im Osten ist sie vom Bfihmerwald, im Norden vom

Fichtelgebirge, im Westen vom Jura und im Sfiden von der
Donau begrenzt.

Die Sfidgrenze ist die offenste, und die

ober- und niederbairischen Einflfisse wirken stark auf die
Oberpfalz und ihre Sprache.
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Der niederbaierische Einfluss macht sich besonders
stark in der Sprache bemerkbar.

So teilt sich das Ober-

pf&lzische grob in zwei Varianten: die mittelbairische und
die nordbairische (Eichenseer, Zammqlaabt 6).

Die mittel

bairische Variante weist starke Einfltlsse vom Niederbairischen her auf und wird vor allem im Stiden der Oberpfalz
gesprochen.

So klingt der Regensburger Dialekt viel

stftrker ans Niederbairische an als an das Nordbairische des
"wirklichen" Oberpfaizers.

Die "vollen Vokale" einer

Maragarete Hftlle, zum Beispiel, "erinnern an das
Althochdeutsche, die Zwie- und Trilaute, die mehr und mehr
verblassen" (Schreiegg 11).

Auch Herrmann und Kraus,

vorgestellt zu Beginn dieser Arbeit, bentltzen die
nordbairische Variante.
Nur ca. 6,8% aller Bayern sprechen Oberpfaizisch
(Zehetner, Das bairische Dialektbuch 156).
schaut man auf diese Minderheit herunter.

Und allgemein
Das bedeutet

ganz konkret: die restlichen Baiern beiacheln das gutturale
Oberpfaizische gern mit Herablassung, und die Oberpfaizer
beugen sich dem Anpassungsdruck ans Nieder- und Oberbairische oft allzu schnell und willig (Zehetner, Das
bairische Dialektbuch 162).
der Mittel- und Oberschicht.

Dies zeigt sich vor allem in
wahrend in Oberbayern ca.

90% dieser Schichten Oberbairisch sprechen (das Oberbairische hat in Bayern das grfisste Prestige), in
Niederbayern ca. 82% Niederbairisch, so sind es in der
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Oberpfalz nur ca. 64%, die ihren heimischen Dialekt
sprechen (Zehetner, Das bairische Dialektbuch 184)—ein
deutlicher Minderwertigkeitskomplex macht sich bemerkbar.
So kommt auch Anton Schreiegg zu dem Schluss: Mundart war
in der Oberpfalz lange Zeit "leider nur sehr beschr&nkt
gesellschaftsfShig in der amtlichen Offentlichkeit und in
st&dtischen und sonst gehobenen Schichten" (9-10).
tionell wurde die Mundart kaum bewusst gepflegt.

TradiDoch

selbst in der Oberpfalz, geplagt von ihren Minderwertigkeitskomplexen, ist in den letzten letzten 15 Jahren ein
gewaltiger Aufschwung in der Mundartliteratur zu
verzeichnen (Schreiegg 10).

Dieser Aufschwung und die

damit zusammenhSngende Erneuerung bringt den OberpfSlzern
ein neues Sprachselbstbewusstsein.

So wagte es der

oberpfSlzische Bezirksprasident aniasslich einer Mundartausstellung im Kfinstlerhaus am Lenbachplatz in Mfinchen, den
oberpfaizischen Dialekt als den nobelsten unter den
bairischen Dialekten zu bezeichnen (Franz).

Wer hatte das

vor 20 Jahren gewagt?
Das Oberpfaizische ist eine lautlich reiche Sprache,
die "trotz der starken und anhaltenden Einflfisse durch
Massenmedien und Schule" in vielen Varianten gesprochen
wird (Eichenseer, Zammglaabt 6).

Und doch sagt man ihr

oft, wie auch den Oberpfaizern selbst, Plumpheit nach.
Qberrascht nicht, wenn man den "typischen" Charakter der
Oberpfaizer betrachtet.

Sie werden allgemein als skep-

Das
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tisch, zSh, fleissig, konservativ, schelmisch, widerstandsffihig, treu, fromm und wortkarg gesehen (Dankerl 2).
Wortkargheit wird leider allzu oft als Dununheit oder
Plumpheit ausgelegt.

Die stereotypischen OberpfSlzer sind

auch heute noch relativ genfigsame Menschen.

"Hfirbarer

Ausdruck auf alles Oberflfissige zu verzichten, ist seine
Sprache.

Er gebraucht seinen Tontr&ger sparsam, Oberlegt

und gezielt.

Salverer und Soderer kann er nicht ausstehen"

(Dankerl 2).

Wem solches nachgesagt wird, der hat es

natfirlich auch nicht gerade leicht in der Literatur,
Anerkennung zu finden, noch erwartet man, eine reiche
Literaturlandschaft vorzufinden.

So bestStigt Gfinther

Kapfhammer: "Eine Literaturlandschaft wie das wfirttembergische Schwaben des 19. Jahrhunderts oder Oberbayern um
die Jahrhundertwende war die Oberpfalz nie, dazu fehlten
ihr die Zentren" (447).
man da fragen?

Ist Regensburg kein Zentrum, mag

Regensburg war aufgrund seiner geogra-

phischen Lage immer mehr auf den Donauraum ausgerichtet und
deshalb nie der kulturelle Mittelpunkt der Obern Pfalz
(Kapfhammer 447).

Das hat sich jedoch geSndert.

Heute ist

Regensburg nicht nur Regierungssitz der Oberpfalz, sondern
eindeutig auch ihr kulturelles Zentrum, mag es auch immer
noch Spannungen zwischen den "Reichst&dtern" und den
restlichen OberpfSlzern geben; das ist im Falle Mfinchen Oberbayern ebenso.
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Eine literaturlose Gegend war die Oberpfalz wegen des
Fehlens eines grossen kulturellen Zentrums aber nie.

Es

gab immer bemerkenswerte Gestalten in der oberpfSlzischen
Literaturlandschaft.

So den mittelalterlichen Scknger und

Spielmann Reinmar von Brennberg und den Barockdichter
Johann Beer aus Vohenstrauss (Kapfhammer 447).

Im 19.

Jahrhundert bescherte die Oberpfalz der Germanistik Johann
Andreas Schmeller (ein geborener Tirschenreuther), der das
erste bairische WOrterbuch zwischen 1827 und 1837 herausgab
(Schreiegg 9).

Ebenfalls aus der Oberpfalz stammt der

MSrchen- und Sagensammler Franz Xaver Schttnwerth, der
Shnlich den Gebrlldern Grimm dazu beitrug, dass wir heute
ein vielbSndiges Werk von Sagen, MSrchen, Sprfichen und
Anekdoten aus der Oberpfalz haben.

Er schrieb diese

vielfach in der Mundart auf und Ubertrug sie sp&ter ins
Hochdeutsche, wo viele, muss ich sagen, ihren Charme und
ihre Farbigkeit verlieren.
Bereits in der ersten HSlfte des 19. Jahrhunderts
tauchen die ersten vorsichtigen Mundartdichtungen auf
(Kapfhammer 450).

Und trotz allem besteht auch heute noch

das Vorurteil, die Oberpfalz habe nie anspruchsvolle
Mundartdichtung hervorgebracht.

Dies mag daran liegen,

dass vieles noch ungesichtet in den Archiven liegt
(Eichenseer, OberpfSlzisches Lesebuch 13) und man der
Oberpfalz im allgemeinen mit Vorurteilen gegentlbersteht.
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Heute gibt es in der Oberpfalz eine "ganze Reihe
fShiger Mundartautoren, Professionelle wie Amateure"
(Eichenseer, Zammglaabt 5).

Diese vielf&ltige neue

Mundartdichtung begann mit Maria SchwSgerl, die 1961 in
Nabburg starb (Kapfhammer 453).

Die neuen OberpfSlzer

Mundartdichter haben wie fiberall, wo die Mundart am Leben
bleiben will, "eingeschwenkt auf Gegenwart und Wirklichkeit" in der Thematik, sogar die "Slteren Autoren Ziehen
Oberwiegend mit" (Schreiegg 10).

Die OberpfSlzer

Mundartliteratur stftsst "bei der breiten, alle sozialen
Schichten und jegliches Alter erfassenden Offentlichkeit
auf ein beachtliches Interesse," das Eichenseer mit der
Befreiung der Mundart aus dem Familienexil begrfindet
(Eichenseer, Zammglaabt 5).

Der OberpfSlzer Bezirks-

heimatpfleger bekam auf einen Aufruf hin, Mundarttexte
einzusenden, Manuskripte von ca. 96 Autoren, von denen ca.
ein Viertel "den harten Anforderungen an eine qualitStsvolle zeit- und volksnahe Mundartdichtung" entsprach und in
die Anthologie Zammglaabt (1977) aufgenommen wurde
(Eichenseer, Zammglaabt 6).

In dem 1983 herausgegebenen

OberpfSlzer Mundart Lesebuch werden bereits ca. 64 Autoren
vorgestellt.

Die Themenvielfalt in beiden Sammlungen ist

bemerkenswert nicht nur ihrer Spannweite wegen, sondern
auch wegen des Zeitbezugs der meisten Themen.

Da wird

geschrieben liber Grenzland, Angst, Wiederaufbereitung,
Natur, UmweltzerstOrung und auch fiber die Erinnerung an

frtlhere Zeiten, die Grosseltern und vieles mehr.

Allen

Texten ist gemeinsam, dass in ihnen nicht "gejammert und
lamentiert wird, auch wenn sie mit dem Finger auf die
schwachen Stellen zeigen" (Koss 5-6).

Die Gedichte, obwohl

auch das Alte und Vergangene einbeziehend, fallen keiner
verklSrenden Rflckschau zum Opfer, wie das leider nur allzu
hSufig in der Mundartdichtung der Fall ist.

AnlSsslich

der Mundartliteraturausstellung in Mfinchen 1986 konnte man
befriedigt feststellen:

Die Oberpfaizer stellten viel

Gesellschaftskritisches, viel Anspruchsvolles und "nur
wenig plumpe GefOhlsduselei" vor (Franz).
Die erstaunliche QualitSt und QuantitSt der Ober
pfaizer Mundartdichtung ware "ohne den ausserordentlichen Einsatz des Bezirksheimatpflegers und seiner
Mitarbeiter" unvorstellbar (Schreiegg 12).

Mit deren Hilfe

hat sich die Mundart in der Oberpfalz in den letzten 15
Jahren als "wandlungsfShige Kraft, die unser Heimatbewusstsein beleben kann" (Schreiegg 12) erwiesen.

Die

OberpfSlzer beginnen stolz auf ihren Dialekt und ihre
Kultur zu sein, anstatt sich dafllr zu schamen, wie das zu
lange der Fall war.
Wohl die vier bekanntesten Vertreter einer vielfaitigen neuen Mundartdichtung in der Oberpfalz sind
Margarete Hftlle, Eugen Oker, Felix Hftrburger und Harald
Grill (Berlinger, "Poesie" 15).

Margarete HOlle vertritt

das rein poetische Element in der oberpfaizischen Mundart-
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dichtung am deutlichsten, was nicht heissen soil, die
anderen drei seien nicht poetisch.

Hfille schreibt im

alten, reinen Dialekt, wie sie ihn aus ihrer Kindheit
kennt.

"Die Natur als Beispiel, als Ebenbild und Gegenbild

des Menschen:

dieses Muster kehrt in Hftlles Gedichten

immer wieder" (Berlinger, "Poesie" 16).

Eugen Oker

schreibt schon seit 1966 dokumentarische Dialektgedichte,
die eine Oberpfalz und einen OberpfSlzer erfassen, die es
schon bald nicht mehr geben wird (Berlinger, "Poesie" 15).
Im Gegensatz dazu schafft Felix Httrburger Gedichte, die an
Orff und Morgenstern erinnern.

Sie sind ganz dem Klang

verschrieben, der Inhalt kann nur subjektiv erraten werden
in diesen "schnubigglbairischen" Gedichten, wie er sie
nennt (Berlinger, "Poesie" 16).

Und zuletzt der vierte

Vertreter, der in dieser Arbeit ausf(lhrlicher behandelt
werden soil:

Harald Grill.

allgemein mit Zeitkritik.

Seine Gedichte befassen sich
Unter den vier genannten

Dichtern darf man ihm wohl die grfisste Vielseitigkeit und
Spannweite zuschreiben.

Er ftlhlt sich im dokumentarischen

Gedicht ebenso zu Hause wie im lyrischen oder agitatorischen Gedicht.

III. Harald Grill: Ein zeitgenttssischer OberpfSlzer Dichter
3.1. Lebensdaten und Publikationen
Grill gehftrt der jtlngeren Generation an.

1951 in

Hengersberg bei Deggendorf geboren, lebt er heute in Wald,
einem Dorf im Vorwald, unweit von Regensburg.

In dieser

Gegend treffen sich der OberpfSlzer, Waldler und Niederbairische Dialekt, was sich in Grills Gedichten bemerkbar
macht.

Grill schreibt im Gegensatz zu Hftlle und Oker nicht

im alten Dialekt, sondern in OberpfSlzer Umgangssprache.
Die Stoffe fdr seine Dichtung holt er sich aus seiner
Umgebung (Berlinger, "Poesie" 17).
Grill hatte ursprlinglich begonnen, in der Hochsprache
zu schreiben (Httbschmann, "Das Glatte"), begann aber dann
1978, im Dialekt zu publizieren.
Gedichte sind im Dialekt verfasst.

Die meisten seiner
Ausnahmen sind der 1984

erschienene Band die fttnfzehnte kreuzwegstation (Gedichte)
und das 1983 zum erstenmal verSffentlichte Kinderbuch Gute
Luft—auch wenn's stinkt, das in ans Bairische angelehnter
Hochsprache geschrieben ist.

Ich ziehe Grills Dialekt-

gedichte seinen hochsprachlichen Dichtungen vor.

Ihre

Klangfdlle Qbertrifft die seiner hochsprachlichen
Gedichte, und ihre Einfachheit ist dem Dialekt angemessener
als der Hochsprache.

Obwohl dieselben Themen in Grills

hochsprachlichen Gedichten behandelt werden, sprechen sie
mich doch im Dialekt mehr an, machen mich betroffener.
Grill hat sich jedoch nicht nur als Dichter und Kinder-
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buchautor bewiesen, sondern auch als Btlhnenautor, mit
seinem Dialektstflck Dem Hans sei Ganshaut, 1985 in
Regensburg uraufgef(Ihrt.
Harald Grill hat zwischen 1978 und 1986 fttnf Bftnde mit
Dialektgedichten verfiffentlicht!
sich auf je einen Themenkreis.

Zwei davon konzentrieren
A scheene stood behandelt

das Schicksal und die Probleme der Stadt Regensburg und
ihrer Einwohner.

Rundumadum um Weihnachten setzt sich mit

dem Weihnachtsfest auseinander.

Grill demonstriert, dass

es aller Besinnlichkeit beraubt ist und zum reinen
Konsumfest degradiert worden ist.

Einfach leben und

eigfrorne gmiatlichkeit sind wohl die bekanntesten und
anspruchs-vollsten GedichtbSnde Grills, hinter denen sein
Erstlingswerk Zttndholzschachtal zurOckstehen muss.

3.2. Der Schaffensprozess und die Wahl des Dialekts als
Dichtsprache.
Themen bewegen ihn und versetzen seinen Kopf in einen
Zustand der "geistigen Unordnung" und "Unruhe" und dadurch
entsteht eine "Sehnsucht nach Obersicht" (Grill, "Beharren
und erhalten" 1).

So benutzt er die tSglich auf ihn

einstrfimenden Eindrdcke und GefGhle als Grundmaterial ffir
seine Dichtung, befreit sie von "Schlagworten und
Worthttlsen" und untersucht sie.

Die Angst, die ihn nach

solch einer Blosslegung Qberkommt, treibt ihn an die
Schreibmaschine, auf der er sich gern eine heitere
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Gegenwelt schaffen wGrde, was der Tatsachen wegen jedoch
nicht gelingt.

Folglich muss er sich mit den Problemen

auseinandersetzen, und er tut das in Form von Gedichten.
Die Gedichte geben ihm eine Mttglichkeit, Ordnung in seinem
Kopf zu schaffen, und gleichzeitig bieten sie ihm eine
Chance, einen Denkanstoss fttr andere zu liefern, Probleme
zur Diskussion zu bringen (Grill, "Beharren und erhalten"
2-5 und "Angst vorm Angsthom").
Gedichte keine Probleme lftsen.

Er weiss, dass seine
Natttrlich sind nicht alle

seine Gedichte politisch motiviert, aber kritisch sind fast
alle, sogar die Liebesgedichte.
Ober seine Wahl des Dialekts als Dichtsprache sagt
Grill:
Die Mundart spielt dabei eigentlich eine Nebenrolle.

Das ist die Sprache, mit der ich denke

und rede; die Sprache, mit der ich lebe und das
Problem darstellen kann, ohne allzu sehr
abstrahieren zu mdssen.

(Grill, "Angst vorm

Angsthom")
Es ist vor allem diese einfache und undistanzierte Sprache,
die mich bei Grill anzieht.

Grill benutzt die mittel-

bairische Variante des OberpfSlzischen und bedient sich
mehr der Umgangssprache als des reinen Dialekts.

Grills

Liebe ftir die Heimat und den Menschen spricht aus alien
seinen Gedichten in einer so verhaltenen Weise, wie sie nur
im Dialekt mftglich ist.

Die Sprache bringt dem Leser bzw.
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Zuhftrer das Gedicht emotionell nSher, ohne in GefQhlsduselei zu verfallen.

Da wird das Innerste in einem

angesprochen, da gibt es keine Distanz mehr durch Sprache,
Gefllhl und Denken werden nicht mehr durch das Medium
Sprache getrennt.

Dabei wird Denken nicht von Geffihl

ersetzt, sondern lediglich damit verbunden.

Die Sprache' in

Grills Gedichten ist die des wortkargen OberpfSlzers.

In

seinen dokumentarischen Gedichten fSngt er die StSrken und
SchwSchen der OberpfSlzer ein und h&lt sie ihnen wie einen
Spiegel in Form von Gedichten vors Gesicht.
sagt Qber Grills Gedichte:

Ein Rezensent

"Seine kargen Gedichte wachsen

zwischen Steinen, da wo das Verstummen beginnt"
von einfach leben in Unser Bayern).

(Rezension

In der Tat, Grills

Werk ist Ausdruck des maulfaulen OberpfSlzers und seiner
herben Steinpfalz.

Er schafft mit seinen Gedichten

Portraits der OberpfSlzer und der Oberpfalz, wie sie
wirklich sind.

Er zeigt die Oberpfalz, wie sie heute ist:

Zum einen "nachdenklich, scharfsichtig, hinter die Dinge
sehend, traurig fiber die Verluste dieser Zeit" ("Bayern wie
es"), aber auch konservativ, uneinsichtig hinter der Zeit
herhinkend und materialistisch.

Grills Dichtung ist "gegen

den Strich gebOrstet" (Stuber).

3.3. Themen
Den nicht an einen Themenkreis gebundenen GedichtbSnden ist eine immer wiederkehrende Anzahl von Themen
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gemeinsam:

Natur- und Umwelt(schutz), Landschaft-

(spflege), Frieden(serhaltung), Heimat(liebe), Fremdenverkehr(sprobleme), Provinz- und Alltagsleben (Berlinger,
"Poesie" 17) und immer wieder die Liebe.

Dabei versteht es

Grill, "Wirklichkeiten miteinander zu verknflpfen, die sonst
niemand miteinander verknlipft sieht" oder jedenfalls wenige
("Bayern wie es").

"Da (ver-)endet Mundartlyrik nicht in

weiss-blau-blinder Heimatschwarmerei, sondern schreitet
fort zu fundamentalen Belangen und durchbricht" aufgrund
dessen "regionale Grenzen" (Klimt).

NatCtrlich sind nicht

alle Gedichte Grills Meisterwerke, doch sie treffen fast
immer einen Nerv.
Trotz der wiederkehrenden Themen in Grills Gedichten
langweilt er nicht.

Dies mag an seiner kfinstlerischen

Weiterentwicklung liegen.

Baut sein erster Band

ZQndholzschachtal noch stark auf die Pointe, das Aper<?u,
den Witz und die Mundart allein, so muss man Grill zugestehen, dass einfach leben und eigfrorne gmiatlichkeit
sich weniger auf die Wirkung dieser Elemente verlassen und
oft erstaunliche Bilder, Dichte und Wahrnehmungsscharfe zu
Tage fftrdern.

Im Folgenden will ich Gedichte aus diesen

drei B3nden in Themenkreisen vorstellen, interpretieren und
bewerten.

IV.

Die Gedichte

4.1. OberpfSlzer Leben ganz privat
In traditionellen Mundartgedichten wird das Thema
Leben und Lebensstil allgemein nur von seiner harmonischen
Seite her untersucht.

Wie schon frfiher bemerkt, beschrSnkt

man sich dabei auf Bauern-, Jfiger- und Stammtischleben des
gemfitlichen Bayern, bei dem die Welt noch in Ordnung ist
(vgl. Zttpfl).

In solchen Gedichten kommt auch der

Oberpf&lzer, wie ihn Dankerl verstanden wissen m5chte,
ausschliesslich vor.

Grill hingegen nimmt diese stereo-

typischen Eigenschaften, die ja fast alle positiv
eingeschStzt werden, und beleuchtet auch ihre negativen
Seiten in alien drei B&nden.

Besonders viel Raum finden

die Lebensstilgedichte im Zfindholzschachtal.

Das Aper<?u

und Epigramm beherrschen die fiber 20 Lebensstilgedichte.

4.1.1.

QuantitSt, Stress und Sinnlosigkeit.

Auch Grill zeigt einen skeptischen, fleissigen, zShen,
konservativen, schelmischen, widerstandsfShigen und vor
allem wortkargen Oberpf&lzer.

Doch werden diese Eigen

schaften neu beleuchtet und in Frage gestellt.

Der

OberpfSlzer wird in seiner volltechnisierten Konsumwelt
beobachtet und seine Einstellung zu ihr kritisch
ausgelotet.

Der oft in der Heimatdichtung beschworene

Stadt-Landgegensatz wird aufgehoben, und wir sehen uns

56

einem verstSdterten "Landler" und einem sich nach dem Land
sehnenden "Stoderer" gegentlber.
Dies kommt ganz besonders deutlich in dem Gedicht "De
neie Schnellstrass" zum Ausdruck, das glatt und schnell
ins Thema einftlhrt.
De neie Schnellstrass
unsa neie schnellstrass
hot zwoa seitn:
aaf da oana
fahrn de stodleit in wold eine
wals drin so schee is
aaf da andan
fahrn de waldla in d stood eine
wals moanan, dass eana im wold wos auskummt
aba des breichats goar net
wal lang werds nimma dauan,
na gehts im wold genauso zua wia in da stod:
a poar betonkletz no,
a poar schnellstrassn no,
a poar hundattausnd leit no,
na hammas

(8)
Das Gedicht ist wie viele von Grills Gedichten aus These
und Antithese konstruiert, welche dann in der letzten
Strophe zur Synthese vereinigt werden.
Gliederung des Gedichts trtlgt jedoch.

Die klare, logische
Die Synthese

erscheint dem Leser absurd, obwohl sie doch realistisch
ist.
Das Gedicht beginnt ganz neutral mit dem Hinweis auf
die Zweiseitigkeit aller Dinge, auch die einer Strasse.
Meistens erwartet man bei solch einem Hinweis eine positive
und eine negative Seite, und diese Erwartung wird auch
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scheinbar erffillt.

Die Stadtleute fahren in den Wald, um

der Natur nSher zu sein.

Auch die Kehrseite (iberrascht

nicht vollkommen: die Landleute fahren in die Stadt, damit
ihnen nichts "auskummt."

Jeder, der auf dem Land

aufgewachsen ist, versteht den Minderwertigkeitskomplex
vieler Landleute — die Angst, als altmodisch und hinter
der Zeit zurtickbleibend angesehen zu werden.

Was an dem

Gedicht ttberrascht, ist die Synthese, die auf die Naturund Landzerstftrung durch Urbanisierung und ungezCigelten
Tourismus hinweist.

Der Gegensatz Stadt-Land verblasst

immer mehr; was die Schnellstrassenbenutzer tun, ist
eigentlich schon fast absurd.

Grill bringt seine negative

Zukunftsperspektive besonders stark durch die Wiederholungen zur Geltung, die alle mit einem festen "no" enden
und von einem doppeldeutigen "na hammas" abgeschlossen
sind.

Dieser Ausdruck kann sowohl Schicksalsergebenheit

als auch Selbstzufriedenheit vermitteln.

Welche Variante

hier zutrifft, bleibt dem Leser Ciberlassen.
Wie in alien Gedichten geht Grill auch in diesem
sparsam mit Worten um.
gut gewShlt, einfach.

Die Diktion stimmt, die Worte sind
Die Angst, dass einem etwas

"auskummt," treibt uns alle, sei es im Bayerischen Wald
oder in den St&dten.

Idylle existiert kaum mehr.

bleibt wenig Hoffnung in den Gedichten des Bandes
Zfindholzschachtal.

Es
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Die Rast- und Sinnlosigkeit eines Lebens immer mehr
beherrscht von Konsum und Hast kommt in dem Gedicht "Da
Rennfahra" zum Ausdruck.
Da Rennfahra
s fensta obadraaht,
an arm aussegloant,
a zigrettn aussagholt
an schweisstropfa aafm hirn,
an lungazug,
und na hauts oan ausse,
ausse aus da kurvn
und na hauts oan ausse,
ausse ausm leem,
ausse aus da famtllie
koa zigrettn,
koan lungazug mehr,
aba vfll bluat
aaf da dreckatn schnellstrass
(49)
Hier sehen wir uns einen Schnellstrassenfahrer nSher an.
Das Gedicht ist streng in vier Strophen gegliedert, wobei
dreizeilige mit vierzeiligen Strophen abwechseln.

Die

erste Strophe zeichnet das allzu bekannte Bild vom "coolen"
Jungen, der zu viel Camel- oder Marlboro-Werbung gesehen
hat.

Doch ist unser "cooler" Held der Situation offenbar

nicht ganz gewachsen:

rauchen, cool sein und autofahren im

Volltempo ist mehr, als er handhaben kann — der Schweiss
tropf en auf der Stirn deutet es an, der letzte, tftdliche
Lungenzug warnt davor, und schon sehen wir einen Wagen,
einen Menschen, der die Richtung verloren hat, der
nirgendwo mehr hineingehflrt, sondern draussen steht,
allein, tot.

Die dritte Strophe hflmmert mit ihrem
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wiederholten "ausse" die Hiobsbotschaft dem letzten
DickschSdel ein, mttchte man meinen.

Leere bleibt zurtlck.

Der souverSne Rennfahrer entpuppt sich als unvermeidlicher
Selbstm6rder, der logisch, pr&zis, Meter fttr Meter, Strophe
ffir Strophe seinem Tod entgegen rast.
Wie falsche Werte entstehen, wird durch das folgende
Gedicht klar gemacht.
LeemsqualitSt
mir brauchan a scheenas leem
mir brauchan an gressan wong
moant da mo
moant sei frau
rennas in d arbat
hengas de kinda r an schldssl
ummi urns gnack
und merkan nimma,
dasses daguagln damit
(71)
Hier analysiert Grill das Schlag- und Modewort LebensqualitSt, so hSufig gebraucht, so selten praktiziert.
Gleich in der ersten zweizeiligen Strophe deckt Grill ein
Paradoxon auf:

ein schOneres Leben wird mit einem neuen

Auto gleichgesetzt, d.h. QuantitSt wird mit QualitSt
verwechselt.

Man nimmt an, der andere, sei es der

Ehegatte, der Nachbar, oder wer auch immer es sein mag,
erwarte es.

Man fragt nicht, man spricht nicht darflber,

nimmt nur stumm an, man "moant" eben.
WShrend die ersten beiden Strophen, kurz und
abgehackt, das Nichtverstehen wiedergeben, breitet sich die
dritte Strophe aus, die die Konsequenzen falscher Werte
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aufzeigt.

Sie wirkt hektisch durch ihr "rennas in d

arbat", "hengas de kinda r an schlGssl." Erst in der
dritten Zeile schwenkt die Strophe auf ein langsameres
Tempo ein, doch nicht zum Guten—das Schicksal des
Schltlsselkindes wird drastisch dargestellt.

Sein

SchlGsselkinddasein "daguagelt" [erwdrgt] es langsam aber
sicher psychologisch.
Grill greift hier ein wichtiges zeitgenBssisches Thema
auf, den Zerfall der Familie, hervorgerufen durch immer
mehr sich breit machenden Materialismus, der Besitz (lber
Menschen stellt.

Sein wird mit Haben verwechselt.

Der

fleissige OberpfSlzer wird zum Opfer seines sprichwBrtlichen Fleisses und seiner Wortkargheit, weil sie
ausgenutzt werden.
Aber nicht nur die Kinder leiden unter der Jagd nach
LebensquantitSt, auch die Erwachsenen bezahlen ihren Preis,
besonders poetisch und anschaulich gezeichnet in dem
Gedicht "Treibhaus", das durch seinen Titel auch wieder
falsche Vorstellungen heraufbeschwBrt.
Treibhaus
rund und hohl
schloflose aung
wassa bricht durch d nacht
feicht und sumpfig aus deim kopf
rund und hohl
blaadln olte gedankn
wia farb ausm hirn
gscheid ausschlaffa miassat ma wiedarmol
(33)
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Denkt man an ein Treibhaus, so denkt man dabei an
beschdtztes Wachstum und frisches Grtin—Leben, ohne dabei
an die oppressive Feuchtigkeit zu denken, die zu schnellem,
kflnstlichem Wachstum verleitet.

Gedicht und Titel bilden

auf den ersten Blick einen Gegensatz.

An Stelle von

Frische sehen wir uns Mlidigkeit und Farblosigkeit
gegenllber.

Man kann nicht mehr denken.

Selbst die alten

Gedanken verfltichtigen sich in dieser Atmosphere.

Sie sind

rund und hohl wie die QbernSchtigen Augen, vollkommen
(rund) aber doch leer, ein treffendes Bild fOr ein
hektisches Leben.
Oberraschenderweise ist jedoch der Kopf noch nicht
ganz leer, denn er kann noch erkennen, woran es ihm mangelt
—Schlaf.

Die dritte Strophe, ein Einzeiler, zeigt, dass

die Persona sehr wohl noch weiss, was sein mdsste, aber die
Einsicht bleibt im Konjunktiv, im Wunsch stecken,
entwickelt sich nicht zur Tat.
Statt dem gesunden, sich immer wieder in den Vordergrund drSngenden Menschenverstand zu folgen, wfthlt der
"zShe" OberpfSlzer den falschen Weg, wie so viele seiner
Zeitgenossen in der Welt.

Probleme, selbst die im eigenen

"kleinen" Leben, werden nicht an den Wurzeln angepackt,
sondern nur narkotisiert.

"Friss Vogl oda stirb" ist ein

gutes Beispiel ftlr diese Art von Problemlfisung.
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Friss Vogl oda stirb
kopfweh ghabt,
a kopfwehtablettn gnumma
de hot mi so aafgregt,
do hobi
a beruhigungstablettn nehma miassn
draaf hobi mongweh kriagt
und zwoa mongtablettn gfressn
glei danach
is des herzstecha oganga

de herztropfan ham na scho gholfa
aba glaubst,
dass i mei kopfweh scho wieda gspier?

(16)
Dieses Gedicht stellt die sprechende Person vor eine
vermeintliche Alternative.

Entweder sie nimmt Tabletten,

urn die Begleiterscheinungen eines gestressten Lebens zu
unterdrttcken, Oder sie stirbt.

Darauf deutet jedenfalls

das im Titel verwendete Sprichwort hin.

Hier hat Grill die

Tablettenglflubigkeit seiner Mitmenschen aufs Korn genommen,
indem er einen circulus vitiosus zeichnet, der mit Kopfweh
und Kopfwehtabletten beginnt und (Sber Beruhigungs- und
Magentabletten und deren Begleiterscheinungen, sowie
Herzbeschwerden, wieder beim Kopfweh endet.
in der Tatl

Kopfprobleme

Grill hat offensichtlich nur Stress- und

Wohlstandskrankheiten in diesen Symptomzyklus eingereiht,
um die AbsurditSt der Situation noch starker zu verdeutlichen.

Der langsame, zShe OberpfSlzer ein Mythos?

Vielleicht.
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4.1.2.

Schelmenhaftigkeit.

Dumpfheit. . . und Er-

kenntnis.
Doch nicht alle Gedichte Grills den Lebensstil des
Oberpf&lzers betreffend kehren einen modernen, gehetzten
Menschen heraus.

Manche der Gedichte deuten Beschau-

lichkeit an, wenn auch mit einem grossen Fragezeichen.
"Sonntagnammitag" ist ein Beispiel ffir den skurrilen Humor
Grills, der den schelmischen und lakonischen Oberpfctlzer
Typ gut trifft.
Sonntagnammittag
lang und broad
flackta aafm kanapee,
schaugt aaffe zur deckn,
siegt a fliagn,
denkt se:
so a viechal
hots net leicht,
muass se an da deckn eiholtn
kon se net niedaleng
drum stehta aaf
daschlogt de fliagn:
damit ses leichta hot

(18)
Auch hier lSsst einen der Titel wieder eine biedermeierliche Idylle erwarten, und anfSnglich scheint unsere
Erwartung auch erftillt.

Nichts als behaglich behSbige

Sonntagsruhe strahlt von der ersten Strophe und ihren
langgezogenen Vokalen aus:
denken.

Musse, Ruhe, Zeit zum Nach-

Doch der anscheinend harmlose Blick auf die Decke

in der ktirzeren zweiten Strophe, wandelt sich abrupt in der
dritten, in der der Mann in Aktion tritt, urn der "armen"
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Fliege zu "helfen" und sie einfach totschlSgt.

Mitleid,

heraufbeschworen in der zweiten Strophe, wandelt sich in
kalte, hinterlistige Brutalitat.

Dieses Gedicht ist ein

Musterbeispiel ftlr die Doppelbftdigkeit Grillscher Gedichte
und ihren Hang zur Cberraschung.
Durch diese kleine und eigentlich unbedeutende
Handlung zeichnet er ein Bild des OberpfSlzers, der nicht
nur weiss-blau gemlltlich, sondern auch hart und kalt sein
kann.

Trotz oder wegen dieser ambivalenten Person macht

mich das Gedicht schmunzeln.

Diese Art zu denken,

erscheint mir valentinesque und typisch bayerisch.
Ebenso bauernschlau um die Ecke denkt die Persona im
nSchsten Gedicht, das wiederum Haltung und Werte des
modernen DurchschnittsoberpfSlzers haargenau trifft.

Hier

nimmt Grill sich die sprichwfirtliche GenGgsamkeit des
Oberpf&lzers vor und spricht auch den Minderwertigkeitskomplex vieler einfacher Leute an, der sich nur entwickelt,
weil QuantitStsdenken QualitStsdenken verdrSngt hat.
Ollas ko ma net hom
in unsam neia heisl
hamma etz an offan kamin,
nix bsondas,
aba wenn de letzte gluat
vo de buachascheida aafleicht,
schaugt a pfeigrod aus
wia so a saubana elektrischa—
aba mia sarama zfrien,
wal ollas ko ma net hom
(84)
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Der Autor hat sich hier wiederum darauf beschrfinkt, dem
Mann auf der Strasse aufs Maul zu schauen und ihm einen
Spiegel vorzuhalten.

Das Ergebnis ist eine gut geglfickte

dokumentarische Aufzeichnung.

Die Worte "pfeigrod" (ganz

genauso) und "saubana" (ordentlicher) haben im Dialekt
Konnotationen, die im Hochdeutschen nicht mitschwingen und
auch schwer beschreibbar sind.
Stolz und BeschrSnktheit mit.

Da klingen Erstaunen,
Die im Gedicht

herausgearbeiteten GegensStze auf alte und neue Werte
hinweisend sind gut organisiert und durchstrukturiert:
neues Haus — altmodischer Kamin
nattlrliches Holz — kflnstliche Wirkung
nichts besonderes — Zufriedenheit
Die letzten beiden Zeilen, abgesetzt vom Rest des Gedichts,
ergeben eine Denk- und Atempause, die das "aba mia samma
zfrien" umso ironischer erscheinen lassen.
WShrend in den vorangegangenen Gedichten der Sprecher
fast immer unkritisch und vfillig gefangen in seiner
Normenwelt dargestellt war, ffirdern die folgenden drei
Gedichte ein neues Bild zu Tage.

Hier begegnen wir

Menschen, die sich der von aussen aufgezwangten,
unreflektierten Werte und des daraus resultierenden
Lebensstils durchaus bewusst sind.

Sie sind kritischer,

selbstbewusster, nachdenklicher, ja manchmal sogar ein
bischen aggressiv und auflehnend wie im Gedicht "An dei
Vanunft."

An dei Vanunft
bleib lieng,
wenn dei wecka leit,
bleib lieng,
wenn dei arbat schreit,
bleib lieng heit:
lass deim scheef song,
der derf da heit
d semmln und an kafee
ans bett her bringa
do werd earn stinga
(34)
Die erste Strophe des Gedichts mit seiner dreimaligen
Aufforderung, liegen zu bleiben ist besonders
eindringlich, sowohl wegen der Wiederholung als auch wegen
des Endreimes; ein Geftihl von Routine wird vermittelt.

Das

Bild der personifizierten Arbeit, die lauthals nach einem
ruft, ist gelungen.
Das Gedicht kfinnte da enden, agitiert aber weiter,
indem es einen konkreten Vorschlag macht, unrealistisch
zwar, aber traumhaft schftn ftlr jeden, der tlberarbeitet und
unterbewertet ist.

Die Sprechpause nach der zweiten

Strophe macht die letzte Zeile besonders wirksam, weil sie
dadurch noch schadenfroher klingt.
Dieses Gedicht unterscheidet sich von den vorange
gangenen besonders, weil es nicht dokumentarischen
Charakter hat und mehr agitatorisch wirkt.

Es weist auf

einen kritischen Beobachter hin, der Probleme erkennt und
Lfisungen ftlr sie vorbringt.

Wie unrealistisch diese auch
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sein mftgen, sie lehnen sich doch gegen das Bestehende auf.
VorschlSge zur Wirklichkeitsver&nderung mtlssen drastisch
sein, Oder sie finden kein Gehftr.
Ahnlich bewusst, obwohl nicht so rebellisch, sondern
eher mtlde resigniert, ist das Gedicht "Im Bus."
Im Bus
einedruckt,
dass d no mitkumma bist,
hengst im bus,
steckan deine hent
inana fremdn mantltaschn,
is dei kopf
eignaaht in dei aktntaschn
so gern
mechatst ausseschaung,
ausse in reng,
mechatst frouh sei,
dassdn no dawischt host
(35)
Das Gedicht bekommt seine Dichte hauptsSchlich durch
das Weglassen des Subjekts.
ausgedrOckt.

Das Du ist nur einmal

Die mit den Verben beginnenden Zeilen wirken

gedrSngt, wie die Stellung des Pendlers im Bus.

Das Bild

der Enge ist besonders gut modelliert: der Stehraum des
Buses ist so begrenzt, dass man seine HSnde, ganz
ungewollt, in -den Manteltaschen anderer Leute wiederfindet
und nur in der Aktentasche Platz ftlr den Kopf ist.
In der zweiten Strophe wird die Enge noch
bedrfickender: man kann nicht mal in den grauen regnerischen
Tag hinaussehen, bleibt beschr&nkt auf sich selbst und
einen begrenzten Horizont.
Gedicht jedoch Hoffnung.

Insgesamt vermittelt das
Schliesslich sehen wir uns einem
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Menschen gegenttber, der wenigstens noch wahrnimmt, was mit
ihm geschieht, der reflektiert, der noch nicht ganz zum
Automaten geworden ist.
Das Leben des Durchschnittsmenschen wird knapp und
ungektinstelt in "Leemslauf" zusammengefasst.
Leemslauf
arbatn
sauffa
fressn
schlaffa
kinda hom
und
a weng nachdenga
(22)
Zflndholzschachtal enthSlt noch viele andere Gedichte
das oberpfSlzische Leben betreffend.

Viele sind einfache

Beobachtungen individueller Gewohnheiten und Erlebnisse,
manche ganz sachlich und trocken verarbeitet, manche mit
einem valentinesquen Einschlag.

Die meisten bauen aufs

Oberraschungselement, das Sich-Selbst-Erkennen.

Ich habe

die ausgew&hlt, die mich am meisten ansprechen und die ich
am besten gestaltet fand.

Auch ist mir daran gelegen, ein

Bild des Oberpf&lzers zu vermitteln, wie es Grill in seinem
ersten, fiber die Grenzen der Oberpfalz hinausbekannten
Gedichtband zeichnet.

In diesem ersten Band ist dieses

Bild noch recht pessimistisch.

4.1.3.

Einfach leben:

Wunsch und Wirklichkeit

Die im Band eigfrorne gmiatlichkeit enthaltenen
Gedichte Qber Leben und Lebensstil der Oberpf&lzer sind
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weniger zahlreich, noch knapper gestaltet und muten hSrter
in ihrem Urteil an.

Die Kritik wird kaum durch Humor

aufgelockert und ist politischer.

Ich will hier kurz drei

Gedichte vorstellen.
An die sozialkritischen Gedichte Benno Httllteuffels
erinnert das erste Gedicht.

Hier wird einfaches Denken als

simplistisches Denken entlarvt, das vielfach noch das
Rollenverst&ndnis ftlr MSnner und Frauen beherrscht.
gleichberechtigung
a ausbildungsversicherung
ftlrn buam
a aussteuervasicherung
ftlrs dearndl
ftl den oan
a hirn
ftlr de anda r
a bettwSsch
(30)
Dieses Gedicht baut auf Wortspiel, und dem Gegensatz
Intellekt und Trieb symbolisiert durch "hirn" und
"bettw&sch" auf.

Der Autor spielt hier mit der PrSposition

"aus", die hier als Vorsilbe gebraucht wird.
hat "aus" eine positive Bedeutung:
wird zu Tage geffirdert.
hinaus:
bezahlt.

In Ausbildung

was im Menschen steckt,

In Aussteuer bedeutet das "aus"

die junge Frau wird aus der Familie hinausDamit wird ihr Objektstatus verdeutlicht,

wShrend beim Sohn die IndividualitStsentfaltung unterstrichen wird.

Durch die knappe Gegentlberstellung der

m&nnlichen und weiblichen Rolle, die auch heute noch so
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manchem jungen Menschen von der Familie und der Umgebung
aufgezwungen wird, will Grill zum Nachdenken anregen, und
die MSdchen, denen die BettwSsche zugedacht ist, liegen ihm
besonders am Herzen.
Ahnlich kurzsichtiges Denken wird in dem Gedicht
"ollawal hintdro" angeprangert.
ollawal hintdro
zerscht hintdro
wal ma net gnua
autobahnen und schnellstrassn kriang
nachat hintdro
wal ma r ollawal no
schnellstrassn und autobahnen baun

(8)
Wieder ist das Gedicht ausgesprochen knapp.

Es besteht aus

zwei Dreizeilern, die durch die AnfangswBrter "zerscht" und
"nachat" auf einen Kontrast hinweisen, der sich jedoch
beim Lesen des Gedichts auflttst.

Die jeweils zweite und

dritte Zeile sind sich Shnlich durch das "wal" und die nur
in umgekehrter Anordnung gebrauchten Nomina "autobahnen"
und "schnellstrassn."

Das bedeutet; an der Wirklichkeit

hat sich praktisch nichts geSndert, nur ein paar
Ausserlichkeiten haben sich verschoben.
Hier demonstriert Grill typisch oberpfSlzisches
Verhalten.

Der OberpfSlzer ftlhlt sich meist vom Rest

Bayerns vernachlflssigt und belSchelt wegen seiner
angeblichen Rtlckstflndigkeit.

Deshalb (Ibertreibt er dann

das Aufholen, sei es im Strassenbau oder einem anderen
Lebensbereich, und steht aufgrund dessen am Ende wieder

als hinter der Zeit herhinkend da.

Liesse er sich von

Anfang an nicht ins Boxhorn jagen, w3re er vielleicht immer
vorndran!
Den Gegensatz zwischen Wollen und Sein illustriert
"eigfrorne gmiatlichkeit 1."
mia meng ma
des gmiatliche
des natfirliche
des echte boarische
drum
hock ma so gern
mit a poar hundert anderne leit
im kongressaal vom deitschn museum
wenn a staade stubnmusi spielt
(9)
Schon rein Susserlich weist dieses Rollengedicht auf einen
Gegensatz hin.

Das Gedicht zerfSllt in zwei Strophen.

Die

erste ist kompakt, kurz und prSgnant auf einer Reihung von
Objekten aufgebaut, wShrend die zweite, das Sein beschreibend, schon rein optisch auseinandergezogener und komplexer
wirkt.

Die zweite Strophe birgt einen Kontrast in sich.

Sie stellt famili&re Stubenmusik einer Masse von Menschen
und einem riesigen Saal gegenfiber—WidersprGche in sich
selbst.
Hier prangert Grill das falsch verstandene HeimatverstSndnis, produziert in Heimat- und Trachtenvereinen, an.
Gemtttlichkeit, Heimat und Tradition werden vermarktet und
showmflssig auch fllr die Einheimischen aufbereitet und
verlieren dadurch ihren ursprtinglichen Charakter.

Zurtick

bleiben Pseudogemfltlichkeit, Pseudoheimat und -tradition,
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die die Sprecher des Gedichts mit fast selbstspttttischer
Ironie zugeben.

Indem er verspottet, was ist, weist Grill

auf das hin, was sein kfinnte, und trSgt so zur Entwicklung
eines neuen Bewusstseins in der Region bei.

Aufkommender

Pessimismus wird ausgeglichen vom Wissen urn Menschen, die
Grill httren und verstehen und vielleicht sogar ihre
Haltung Sndern.
Grill scheint mir in eigfrorne gmiatlichkeit noch
distanzierter, mehr als kritischer Beobachter fungierend,
was die Lebensphilosophie und den Lebensstil seiner
Landsleute betrifft, als in Zttndholzschachtal.
sich etwas in einfach leben.

Das Sndert

Hier steigt der Autor mehr

mit ein, lugt mehr hinter seinen Gedichten hervor.

Man

bekommt das Geffihl, dass er ttfter zeigt, was er gern sehen
mftchte in seiner Heimat, in welche Richtung es gehen soil.
Dabei kommt die scharfsichtige Beobachtung aber ebenso
wenig zu kurz und wie das ironische Moment.
Ein gutes Beispiel ftlr diese etwas ver&nderte
Einstellung sind die drei Gedichte, von denen der Band
seinen Titel bezieht.

"einfach leben (1)" ist ein

einfaches Gedicht, das die Sinne anspricht.
einfach leben (1)
in meim tisch nix sehng
wiaran tisch
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koa tischdeckn
soils holz vastecka
a jede kerbn
mecht i gsptlrn kinna
wenn i mit meim bleistift
was aufschreib

(11)
Hier beschwfirt Grill, was er gerne sShe:

die Dinge so wie

sie sind, einfach aber nicht simplistisch, keine
Imitationen, keine Verschnftrkelungen, direkte Beziehungen
zwischen dem Menschen und seiner Umwelt.
Der Tisch kann symbolisch ftlr unsere gesamte Umwelt
stehen, eine Welt, in der man das, was man sieht, nicht auf
seine Echtheit hin prflfen muss.
dann noch konkreter.

Die zweite Strophe wird

Der Tisch soil nicht so verkleidet,

beschfitzt sein, so dass man das Material, aus dem er
gemacht ist, nicht mehr sehen kann.

Auch die Unebenheiten

und Fehler des Tisches will Grill ffihlen und sehen kftnnen,
denn nur wenn er den Tisch so sieht, wie er tatsSchlich
ist, kann er Wahrheit aufschreiben, kann er den Tisch so
beschreiben wie er ist.
"einfach leben (2)" bildet einen ausgesprochen
krassen Gegensatz zu "einfach leben (1)".
lftnger, zerfSllt in fttnf Strophen.
einfach leben (2)
acht stund fabrik
zwoa stund busfahrn
drei stund hausfrau
a krummer buckl und
zammagwerkelte h&nd
(lbernaachtige augn

Das Gedicht ist
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und unter dir
im kellerzimmer klopft
da alt vatter
an d zimmerdeckn
weil a sein tee no net hat
einfacher
gehts nimmer
(12)
Die erste Strophe fasst knapp, listenartig den
Tagesablauf einer Frau, Arbeiterin, Pendlerin, und
Hausfrau, zusammen.

Keine Verben.

Liste erscheint allgemeingtiltig.

Kein Subjekt.

Die

Der Tag der Frau ist

ausgefGllt mit meist dienenden TStigkeiten.

Und so

erstaunt einen ihr Aussehen, angedeutet in der zweiten
Strophe, kaum.

Der krumme Rficken und die verarbeiteten

HSnde sprechen ffir sich.

Sie ist eine einfache, eine

mtlde, aber nattlrlich fleissige und z&he Frau—eine
typische Arbeiterin, deren (IbernSchtige Augen uns aus der
einzeiligen dritten Strophe des Gedichts hohl und brennend
anstarren.

Doch noch sind nicht alle Pflichten erftillt.

Mehr Anforderungen werden an die Frau gestellt.

Wie

ironisch klingen da die letzten beiden Zeilen des
Gedichts.

Einfacher geht's tatsSchlich nicht mehr!

Wieder stellt Grill das moderne OberpfSlzer Leben, hier das
der Frau, in Frage.

GegenGber stehen sich moderne

Anforderungen an die Frau und ihre traditionelle Rolle als
ftlrsorgliche Pflegerin.

Alte Tugenden wie ZShigkeit,

Fleiss und Treue, verkfirpert in der Frau, werden von der
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modernen Gesellschaft ad absurdum geftihrt und verwandeln
sich in Obel.
"Einfach leben (3)" nimmt dann eine positive Wendung
und gibt dem kurzen Zyklus einen hoffnungsvolleren
Abschluss.

Das siebenzeilige Gedicht ist poetischer als

die vorangegangenen zwei.

Es bedient sich eindringlicher

Metaphern aus der Bibel.

Wieder scheint der Sprecher sich

miteinzubeziehen.
von Wasser in Wein.

Er spielt mit der biblischen Verwandlung
Doch Wein, der kftstlichere und

wertvollere Saft, das vom Menschen produzierte und ihn oft
umnebelnde GetrSnk, ist ftir ihn nicht mehr begehrenswert,
nun da der Mensch offensichtlich im Oberfluss davon hat.
Angesichts des deutschen Wirtschaftswunders, das uns das
Paradies auf Erden verspricht, haben Wunder eine neue
Dimension bekommen—auch sie sind materiell zu verstehen.
Der Sprecher des Gedichts hat offensichtlich genug vom
Luxus.

Er will wieder zurflck zum Ursprllnglichen, zum

Natllrlichen—ein sehr romantischer Gedanke—zum Wasser des
Lebens.

Anstatt im Wein ziellos zu schwimmen, will er

lieber zu Fuss, mit festem Boden unter den Ftissen, und
genau beschriebenem Ziel ("zu dir") das Leben anpacken.
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einfach leben (3)
mag nimmer schwimma im wein
wunder solln an anderne richtung nehma
wenns scho sei miassn
wein soil wieder wasser werdn
koa fahrwasser
z fuass mag i geh
zu dir
(13)
Auffallend an diesen kurzen Gedichten ist, dass sie
anders als die Gedichte in den vorangegangenen zwei BSnden
dasselbe Thema behandeln, explizit mit Alternativen zum
Oblichen aufwarten.

Eine in den anderen Gedichten

vermisste Lebenskraft spricht aus ihnen, ohne dass die
Kritik zu kurz kommt.
"Fast glficklich", ein ebenfalls zweiteiliges Gedicht,
fSllt in dieselbe Kategorie.

In ihm, wie im voran

gegangenen Zyklus, wird ganz konkret und direkt das
Wfinschenswerte mit dem Ungeliebten zusammen dargestellt.
Fast glttcklich
(1)

i lieg im gras
aufm buckl
vo unserm gartn
koana ko mi mehr sehng
grad d heihupfa hupfan hfther
wiara sauerampferstauern wachsn kon
geh kinder
seids net gar so staad
eich hfir i so gern
plSrrn
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(2)

hinter de brennessln
unterm holzstoss schnarcht
unser igl
hoch liber mir
fliagn zwoa dtlsnjSger
irgendwohi
(9)
Der erste Teil des Gedichts malt eine fast biedermeierliche
Idylle.

Der Sprecher liegt im Gras, am Busen der Mutter

Erde, in seinem kleinen Gartenparadies.

Er kann den Himmel

sehen, die Natur, und doch sieht ihn niemand, ausser den
Heuschrecken, die hOher springen kftnnen, als der ihn
umgebende Sauerampfer w&chst—ein herrlich konkretes Bild.
Ftlr die meisten w3re die Idylle in ihrer Stille durchaus
perfekt, doch dem Sprecher des Gedichts geht das Geschrei
der Kinder, Symbol ftlr den Fortbestand des Lebens, ab.
ist zu still.

Es

Doch plfitzlich wird diese Stille, und mit

ihr die Idylle von der heilen Welt, von zwei Symbolen des
technischen Zeitalters zerrissen.

Der Himmel ist

zerschnitten von zwei Kriegsflugzeugen.

Ihr Ziel ist

unbekannt, genauso unbekannt wie das Ziel unserer Erde.
Sie trainieren ftlr den nSchsten Krieg.

Da schleicht sich

Unbehagen ein, das "fast" des Titels wird einem klar.
Ein wesentlich bissigeres, jedoch amtlsantes Gedicht
ist das ftlr Grill ausgesprochen lange "dorfschfinheiten."
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dorfschttnheiten
sonntagnammitag
d sonna am buckl und
an bh-verschluss druckts durchs t-shirt
de narrisch wilde frischn
vom deo-spray waachlt Qber d strass
und de bundeswehrler
wo zruckfahrn in d kasern
gengan kurz
oba vom gas
sonntagnammitag
staub in de hoar und am gwand
schweissfleckn wiara landkartn
oana bleibt steh
und in da disco bliahn
tQrkisgreane und knallrote hosn
so lang
bis am vattern sei grantigs gsicht
hinter da light-show auftaucht
danach ins bett
ohne nacht-essn
ohne z&hnputzn
ohne waschn
aber mit vQll kraft fOr
de ganze n&chste woch
(33)
Die erste Strophe gibt die RQckenansicht der Dorfschflnheiten beim Sonntagnachmittagspaziergang auf der
Bundesstrasse wieder.

Der Beobachter/Erz3hler stellt das

Bild scharf ein und nimmt selbst kleine Details wahr wie
den sich unter dem T-Shirt abzeichnenden BH-Verschluss.
eng sitzt das Hemdl

So

Die zweite Strophe (sechszeilig)

registriert die Wirkung der SchGnen auf die vorbeirasenden
Bundeswehrsoldaten.

Eingebaut in die Strophe ist gleich zu

Anfang eine Anspielung auf einen Werbespruch, in dem die
"wilde Frische" eines Deos angepriesen wird.

Mit dieser
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wilden Frische kontrastiert die dritte Strophe, wieder
beginnend mit "sonntagnammittag."

In ihr malt Grill ein

Bild der Unfrische, besonders gut eingefangen durch den
Vergleich der Schweissflecken mit sich ausbreitenden
Landkarten.
Die vierte Strophe versetzt uns dann in eine typische
Landdisco, wo enge, knallbunte Hosen im Halbdunkel des
lctndlichen Babylon bltlhen.

Von Trachtenverein und

bayerischer Gemtttlichkeit nicht die Spur!
wird bald der Garaus gemacht.

Doch der Exotik

Das gar nicht in diese

Umgebung passende grantige Gesicht des Vaters taucht auf
und ruft zum Aufbruch in die oberpfSlzische RealitSt.

Der

moderne, "progressive" Lebensstil oberpfSlzischer Teenager
kollidiert mit dem Alten und Traditionellen personfiziert
im Vater.
Dass der Beobachter/ErzShler des Gedichts von dieser
Art lflndlich-amerikanisierter Freizeitbesch&ftigung nicht
allzu viel hSlt, wird in der letzten Strophe durch eine
Reihung negativer Begleiterscheinungen offenbar.

Insbe-

sondere die letzten beiden Zeilen sind sehr spftttisch und
wollen im wahrsten Sinn des Wortes wachrtitteln.

Durch

dieses Gedicht wird dem Leser/Zuhfirer besonders klar, welch
grossen Einfluss die Stadt heute aufs Landleben hat, wie
alte Traditionen von neuen Imitationen ersetzt werden.
Wie aus diesen ersten Gedichten zu ersehen ist,
schreibt Grill keinen peinlich phonetischen Dialekt.

Ja
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die Schreibung passt sich immer mehr der konventionellen
Schreibung an, wenn man die Entwicklung von den drei B&nden
verfolgt.

Dazu erklctrt Grill:
das schriftbild meiner wfirter soil nur anstoss
und auslfiser sein ftlr andere, die jeweilige
eigene mundart zu verwenden.
inhalte.

mir geht es um

lautgetreue wiedergabe von

dialektwfirtern Qberlasse ich den sprachforschern.

(einfach leben 93)

Diese Einstellung, so zuwider sie auch manchem Mundartpfleger sein mag, leuchtet ein, besonders wenn man
bedenkt, dass im oberpfSlzischen Raum der Dialekt oft von
Ort zu Ort andere Nuancen der Aussprache zeitigt, ganz zu
schweigen von den Medien und anderen EinflQssen auf den
Dialekt.

Grill ist ein Dichter der Oberpfalz, der in

mittelbairischer Umgangssprache schreibt und denkt, weil
diese ein Teil seiner "inneren Heimat" ist, in der "man
manches sagen" kann, "ohne dass es peinlich" wirkt.

Es

gibt fQr ihn "keine Abw&gung zwischen Mundart und
Hochsprache.

Beide dQrfen nicht Qber dem Menschen stehen,"

sondern sind nur Mittel zum Zweck—sollen den Menschen
nachdenklich und kritisch machen ("Wer schreibt muss").
Grill setzt voraus, dass seine Leser/Zuhfirer den Dialekt
kennen und so wissen, wie die einzelnen Wfirter zu sprechen
sind.

Der Leser wird zum Mitdichter, solange er die

Sprache nicht verunstaltet.
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Die Behandlung des Themas Leben(sstil) hat sich bei
Grill liber die Jahre insofern verSndert, als dass seine
Gedichte weniger einseitig pessimistisch geworden sind,
sondern mehr direkte Alternativen vorschlagen.

Die reinen

Nonsensgedichte fallen im letzten Band praktisch ganz weg.
In vielen Gedichten steht Positives und Negatives neben
und manchmal gegeneinander.

Sprachlich sind die Gedichte

dichter geworden, die Bilder schSrfer, starker,
detailierter.

4.2. . . . und ganz im Dienst von Kftnig Tourismus
Ein Thema, das eng an das Thema Leben und Lebensstil
anschliesst, ist Fremdenverkehr.

Warum, fragt man sich,

befasst sich ein Dichter mit etwas so Unpoetischem?

Da

sich Grill sicherlich nicht nur als Liebhaber der schfinen
Literatur versteht, sondern

auch als soziales Gewissen und

Sprachrohr seiner Region, ist es nur billig, dass er sich
mit diesem Thema auseinandersetzt.

Die Oberpfalz, eine

relativ lSndliche Region, hat sich in den letzten 20 Jahren
immer mehr dem Fremdenverkehr als Einnahmequelle gefiffnet
und das mit zunehmendem Erfolg.

Noch sind die meisten

Fremdenverkehrsorte keine Berchtesgaden, noch ist die
Oberpfalz kein Abklatsch der oberbayerischen Fremdenverkehrsregion.

Doch viele wQnschen sich den Massen-

tourismus, wie er in vielen Teilen der Alpen und Voralpen
etabliert ist.

Sie sehen nur die finanziellen Vorteile,
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bedenken aber kaum die sozialen Nachteile und Umweltsch&den, dieser Industrie.

Grill ist einer der wenigen

Dichter in Bayern, die sich ernsthaft mit dem Tourismusproblem auseinandersetzen, und aufzeigen, oft mit einem
schelmischen Schmunzeln, was die unverdaute und
unausgegorene Fremdenverkehrsbegeisterung oberpfSlzischer
Wirtschaftsplaner anrichten kann.

In Zttndholzschachtal

finden wir eine gute Handvoll Fremdenverkehrsgedichte.

Ein

paar betrachten den OberpfSlzer als Urlauber, der Rest
beschSftigt sich mit der Oberpfalz als Fremdenverkehrsregion.

Von den letzt genannten Gedichten mftchte ich hier

zwei vorstellen.
Das erste Gedicht, "Ferien aafm Bauernhof," baut auf
Gegens&tzen auf.

Gegeneinandergestellt werden zuerst die

Welt der Kinder und die der Erwachsenen, wShrend die
dritte Strophe das Urlaubserlebnis der Sommerfrischler mit
den Empfindungen des Gastgebers, eines Bauern, vergleicht.
Ferien aafm Bauanhof
de kloan
derfan bulldog fahrn,
derfan d henna traatzn,
derfan dreckat ummananda renna . . .
de groussn
derfan im weg steh,
derfan blSd frong,
derfan se in d wiesn leng zum sonnabon . . .
und da baua
muass so toa, wia wenn sei arbat
des scheenste waar aaf da ganzn welt,
sonst kriagt a nexts joar koane ferieng&st mehr
(7)
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Es ist ganz einfach:

Der Urlauber, ob gross Oder klein

darf alles, was er sonst im Leben nicht darf — er ist ja
schliesslich Kftnig im Urlaub.

Dabei ist es aber wichtig,

ihm eine Idylle vorzugaukeln, die Idylle vom schftnen,
gesunden Landleben.

Dies wird in der dritten Strophe

angedeutet durch "da baua/ muass so toa."

Das bedeutet,.

die Urlauber dlirfen ausnahmsweise einmal Mensch sein, aber
nur, weil sich jemand anderer zum Hampelmann macht und
ihnen etwas vorspielt.
Das mutet absurd und unlogisch an, was dem Aufbau des
Gedichts, seiner klaren Dreiteilung und den systematischen
Wiederholungen, widerspricht.

Doch kann man die Wieder-

holungen auch als Hinweis auf die Schablonenhaftigkeit des
Lebens verstehen.

Die Wiederholungen sind nur in der

dritten Strophe aufgehoben, was auch sinnvoll ist, da sie
ja mit den vorangegangenen kontrastiert und indirekt
Kritik vorbringt.

Der Preis, den der Einheimische ftlr

seine neue Einnahmequelle bezahlen muss, in Form eines
verlogenen Lebensstils, wird hier offenbar.
Ein weiteres Problem des Fremdenverkehrs, vor allem im
Bayerischen Wald, wird im Gedicht "ZwischnsSson"

ange-

sprochen, das auf den saisonalen Charakter und die damit
verbundenen Probleme des Fremdenverkehrs verweist.
ZwischnsSson
da schnee schmfilzt
d eiszapfn san dreckat
und lieng in da lettn
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renga tuats
aaf deifi kumm aussa:
aus is s mit da hochs&son
aus mim geldvadeana
im boarischn wold
da schnee schmfilzt
d eiszapfn san wegga
gfressn vo da sonna
vo heit o
kon grod da rost no
mim schilift fahrn
(10)
Die Zwischensaison ist keine Saison.
alles auf.

In ihr lBst sich

Genauso wie sich der Seifenblasentraum vom

Tourismuswunder auflftst.

An Stelle von bunt bekleideten

Menschen, die der mechanisierten Landschaft Farbe und Leben
gaben, breitet sich nun der Rost fiber den Schiliften aus.
Von der Winterwunderwelt bleibt nichts.
Die ersten drei Strophen bringen durch ihre abgehackten, kurzatmigen S&tze, den Verfall, der Tropfen um
Tropfen stattfindet, gut zum Ausdruck.

Die zweifache

Wiederholung von "aus" gibt der zweiten Strophe ein
bedrfickendes Geffihl von Endgfiltigkeit.

Fast zum LScheln

bringt einen in dieser tristen Stimmung das Bild des
personifizierten Rosts, der sprfide, ungelenkig und
knirschend Fahrt um Fahrt, allein als Schwarzfahrer auf dem
Skilift zubringt.
Soviel zum Thema Tourismus und Geldverdienen also.
Was sich vielen als wirtschaftlicher Segen darstellt, hat
eben auch seine schlechten Seiten.

Der Ausverkauf, die

Kommerzialisierung schfiner Landschaft, ist eine davon.

Einen weitaus sarkastischeren Ton nimmt die Tourismuskritik in eigfrorne qmiatlichkeit an.

Ein Gedicht

reprfisentativ ftlr diesen sch&rferen Ton ist "ordnung muass
se i."
ordnung muass sei
rauhe stSmm
grod und schiaf
schee und schiach
mit flechtn zuagwachsn
zwischn felsblftck eizwickt
und drunter a teppich
aus moos und tannanadln und blaadln
do hervorn
kumman drei grousse hotels hi
daneem
bau ma r a minigolfbahn und tennisplfltz
und tlbern berg aaffe vier schilift
und do hintn
miassn natQrlich parkplfltz hi
vtll parkplStz
aaf de weis
kriang ma na scho
a weng an ordnung eine
in den vahau
(35)
Hier prangert Grill, nachdem er uns in der ersten Strophe
erst einmal Idylle vorgegaukelt hat, die bis zur Manie
ausgepr&gte Ordnungsliebe des OberpfSlzers an, den laut
Umfrage eine flurbereinigte Landschaft, mehr anspricht als
eine nattlrlich gewachsene Kulturlandschaft (Hofner 6).
Natur und fremdenverkehrsaufbereitete Landschaft stehen
einander gegentlber.
Die erste Strophe malt ein Bild des unbertlhrten Waldes
in seiner Unregelm&ssigkeit—"grod und schiaf/ schee und

87

schiach"—, in dem die Natur noch heil ist, noch ungepflegt ist.

Ein Gefllhl des Halbdunkels, der harten

Weichheit (Felsblftcke und Moosteppiche), des Urseins macht
sich breit.

Doch erschallt es plfttzlich "do hervorn" und

wir sehen uns in ein Architektenmodell versetzt.

Die in

der ersten Strophe harmonische Landschaft, kompakt und
magisch anziehend, zerfSllt in den nSchsten drei Strophen
in die Errungenschaften des Tourismus, dessen Vehikel das
Personenauto, es uns ermfiglicht, das Land in Massen heimzusuchen.

Die letzte Strophe setzt dann dem Gedicht die

Krone der Ironie auf, da der Sprecher der vorangegangenen
drei Strophen selbstzufrieden seine Einbildungskraft lobt.
Er hat mit seiner Imagination Ordnung in die "schlampige"
Natur gebracht!
Einfach leben befasst sich kaum mit dem Thema
Fremdenverkehr.

In diesem Band sind Grill andere Themen

wichtiger, und so beinhaltet es nur ein Gedicht, das diesem
Themenkreis zugerechnet werden kann, da es das Urteil
Fremder mit einbezieht.
unser bahnhof
vor da verladestation vom stoabruch
steht da rost aufm gleis
steht s gras zwischn de pflasterstoa
wenn fremde zu uns auf bsuach kumman
de sagn
des is a western-bahnhof
aber bis etz
san de leit bei uns no koane cowboys
bis etz
arabatns bloss in da jeans-fabrik
(31)
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Dieses Gedicht kflnte auch unter dem Thema Lebensstil
behandelt werden, da es ironisch auf die Veramerikanisierung oberpfSlzischen Lebens verweist.

Wie so viele von

Grills Gedichten vereint auch dieses idyllische und
ironische Segmente.
einer Klappe:

Grill erschlSgt hier zwei Fliegen mit

er prangert indirekt die Stillegung ftffent-

licher Verkehrsmittel an, die die Oberpfalz ohne Auto
schwer zug&nglich macht, denn wie aus dem Gedicht zu
entnehmen ist, ist "unser bahnhof" ein Geisterbahnhof, wild
romantisch zwar, aber eben tot.
Der Wert des Bahnhofs als potentielle Touristenattraktion wird in der zweiten Strophe angedeutet.

Die

Fremden sind fasziniert von diesem stillgelegten Bahnhof.
So was ist selten in anderen Teilen Deutschlands, wo jedes
Fleckchen genutzt wird.

In der fikonomisch schwachen

Oberpfalz gibt es noch, bzw. wieder, Ecken, die nicht
genutzt sind.
Dass die Idee vom Western Bahnhof eine gute Vermarktungsidee in den Augen mancher sein kttnnte, wird in der
dritten Strophe vermittelt durch die Phrase "bis etz/san
de leit bei uns no koane cowboys"—noch nicht, aber das
kfinnte sich schnell Sndern, denn immmerhin arbeiten sie
schon in der Jeansfabrik.

Da ist der Weg zum Cowboy und

Westernbahnhof nicht mehr weit!
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Die Form des Gedichts ist von den sich immer enger
ziehenden GedankengSngen gepr&gt, erst beschreibend, dann
analysierend, und schliesslich spekulierend.

4.3. Heimatliebe? Ja, aber wie?
Trotz aller Ernsthaftigkeit und Angst urn die Heimat
sind Grills Gedichte nicht deprimierend oder schulmeisterhaft.

Er verdammt "nicht selbstgerecht mit erhobenem

Zeigefinger."

Er bezieht sich vielmehr selbst als "T&ter"

mit ein und gibt "auch dem Publikum keine Fluchtmftglichkeit" (Klimt), man muss sich selber erkennen.
Betroffenheit macht er uns schmunzeln.

Trotz aller

Denn er versteht es

"den Witz, die Pointe, die Sprachkomik mit dem Ernst der
Lage zu verweben" (Stuber) und so schluckt man die bittere
Pille der Kritik etwas leichter, ohne dass sie ihre Wirkung
einbttsst.

Grills Gedichte sind zweischneidig und haben

"irgendwie einen doppelten Boden" (Stuber).
Die einfachste ErklSrung ffir Grills BeschSftigung mit
so unpoetischen Themen wie Fremdenverkehr ist seine Liebe
zur Heimat und die Angst um ihr Fortbestehen.

Grill sieht

fast sein ganzes Werk als Dienst an der Heimat:

" 'I mach

hauptsSchlich Heimatgedichte,' " erklSrte er einem Reporter
gegenfiber, "wobei er freilich etwas ironisch mit dem stark
vorbelasteten Image dieses Genres kokettierte . . . In
seinen Texten erkennt man tlber die Liebe zur Heimat hinaus
vor allem auch Verunsicherung, ja das blanke Entsetzen fiber
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ihren Zustand" (Stuber).

Viele Gedichte sind keine

ausgesprochenen Heimatgedichte, beschSftigen sich aber doch
mit Problemen in der Region.

In Zflndholzschachtal, zum

Beispiel, gibt es keine Gedichte, die sich ausdrtlcklich um
den Begriff Heimat/Region oder das Heimat- und Regionsbewusstsein drehen.

Und doch kann man viele der Gedichte

als Heimat(liebes)gedichte verstehen, wenn man bedenkt,
dass sie aus Liebe zur Heimat und Angst um sie entstanden
sind.

Ausgesprochene Heimatgedichte neuer PrSgung findet

man erst in eigfrorne gmiatlichkeit und einfach leben.

4.3.1.

Heimat und atomare Bedrohung

In einem Interview zum Band eigfrorne gmiatlichkeit
sagt Grill:

"Heimat ist, wo man keine Angst haben muss."

Doch leider ist das schwierig, solange es Menschen in der
Heimat gibt, die "Trachtenanzug tragen und die Atomkraftwerke Gbersehen" ("Wer schreibt, muss").

Genau so einen

Zeitgenossen stellt Grill in folgendem Gedicht vor.
da heimatpfleger vo ohu
i kenn an net nSher
aber i stell ma vor
der arme mo
is an idealist
der hot sei hoamat so gern
dass a r in seiner freizeit
ganz ehrenamtlich
den drumm kernreaktor tibersiehgt
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do dafttr sammlt a
so scheene olte bauernschrSnk
und olte mundartausdrdck
und olte liaderbiachln
und olte friedhofskreiz

wenn der mo
in a poar joahr aafwacht
na werd nimmer vtll do sei
vo seiner hoamat:
grod
grod
grod
grod
(6)

no
no
no
no

bauernschrSnk
liaderbiachln
listn voller mundartausdrdck
friedhofskreiz

Grill kommentiert dieses Gedicht:

"Reine Agitation, ich

geb's zu" ("Wer schreibt, muss").

Der Beweggrund fOr seine

Dichtung ist der VerSnderungswille.
Mittel zum Zweck.

Dichtung ist ftlr ihn

Vorbild ftlr seine Gedichte sind

Werbetexte, die Millionen von Menschen erreichen.

Genau

das will auch er—Menschen ansprechen, bewegen, deshalb
fordert er von sich selbst:

" 'Meine Antiwerbung muss

sitzen wie ein Werbetext, aber . . . das muss nicht gegen
die Asthetik sprechen" ("Wer schreibt, muss").

So hat er

den Heimatpfleger von Ohu (Kernkraftwerk bei Landshut,
Niederbayern) erfunden.

Er ist Stellvertreter ftlr all die

Heimatvereinsmeier und Trachtler, die die Heimat nur in
GegenstSnden, Brauchtums- und Sprachkonserven erhalten
wollen.
Das Gedicht ist, grob gesprochen, zweigeteilt.

Die

ersten drei Strophen stellen den Heimatpfleger vor.
Freundlich-zynisch bezeichnet ihn Grill als armen Mann,
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armen verblendeten Idealisten, wobei er das Wort Idealist
harter Ironie unterwirft.

Ein Idealist sollte ja immer den

hftchsten ethischen Standard vertreten, was unser Heimat
pf leger aber leider nicht tut.

Die zweite Strophe ist

diesbeztlglich etwas zweideutig wegen des Verbs
"tlbersehen," das sowohl nicht-sehen, als auch verwalten
bedeuten kann.

D.h. Grill prangert entweder den Heimat-

pfleger an, weil er als Privatmensch den Kernreaktor so
ganz nebenbei verwaltet, was natlirlich absoluter Zynismus
w&re, oder er wirft ihm vor, dass er seine Staatsbfirgerpflicht nicht wahrnimmt, weil er, der Heimatexperte, die
Augen vor dem heimatzerstfirenden Reaktor verschliesst.

Die

sinnlose berufliche Tfttigkeit des Mannes angesichts des
"drumm" Reaktors wird in der dritten Strophe hervorgehoben, in Form einer Liste von Sammlerstdcken.
Der zweite Teil des Gedichts projiziert in die
Zukunft, in der der Heimatpfleger wahrscheinlich
"aafwacht."

Das Bild des Verschlafens von aktuellen

Problemen ist hier Susserst wirksam.

Dann wird, glaubt

Grill, jedoch von der Heimat nicht mehr viel (lbrig sein,
ausser ein paar antiken Gegenst&nden, alten BrSuchen, und
Ausdrtlcken.

Heimatkonserve also?

Die Rolle des Heimat-

pflegers mutet nun wirklich absurd an.

Das Gedicht endet

abrupt mit einer Liste, die bezeichnenderweise mit
Friedhofskreuzen abschliesst.
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Agitiert das vorangegangene Gedicht, so bestttrzt und
amtSsiert das folgende Gedicht, lSsst einem kalte Schauer
Gber den Rtlcken laufen.

"liebesgedicht fttr ohu" ist ein

verfGhrerischer, hinterhSltiger Text mit apokalyptischem
Ende.
liebesgedicht flir ohu
deine aung san so staad
und so tiaf wia da wold
vo dem wo i ollawal no traam
i hfir di schnaufa bei da nacht
wenn da wind seine spinnwebn
in deine Sst eifaadlt
und i gfrei mi
aaf de erschtn veegl in da friah
d nacht find koa end mehr
d veegl bleim staad
amsln und spootzn kriang weisse federn
und kinnan nimmer fliang
mit eahnane siem fliagl
(7)
Das im Gedicht angesprochene GegenGber bleibt etwas
unklar.

Ist es das personifizierte Ohu-Gel&nde?

Eine geliebte Person?

Ein Baum?

Auf alle F&lle beschwftrt die erste

Strophe ein GefQhl der Tiefe, der atemlosen Stille, der
Versunkenheit in der Natur.

In der zweiten Strophe kommt

Leben auf, erwacht die Umgebung aus einer Trance.

Der

Sprecher freut sich auf die GerSusche und Gerttche des
nahenden Morgens.

Doch diese Erwartungen werden kalt in

der dritten Strophe zerstftrt.
nehmen.

Die Nacht will kein Ende

An Stelle von lebensfreudigem Vogelgezwitscher,

breitet sich tftdliche Stille aus.

Die VSgel tragen die

Farbe des Todes und der Unschuld—weiss, sind keine Vftgel

mehr.

Sieben FlOgel, eine magische Zahl, hier Unheil

bedeutend, sind ihnen gewachsen.

Sie fliegen nicht mehr.

Alles hat sich dem Szepter des gespaltenen Atoms gebeugt.
Die alten Klischees—Vogel bedeutet Freiheit, Sieben
bringt Gltlck, etc.—betrtlgen den Menschen.
wie es einmal war.

Nichts ist so,

Die Heimat strahlt.

Auf die Frage, wer denn den Ausverkauf der Heimat
verschulde, hat Grill ebenfalls eine Antwort, verarbeitet
in Gedichtform.

politischer frlihschoppen
de politiker
vakaaffan uns
fttr blSd
wenns grod wolln
de grousskonzerne
de groussindustrielln
und de andern
mtlllionSre
mfllliardSre
kaaffan se olle politiker
wo s wolln
und mia
derfan grod no wos wolln
wenn de wolln
dass ma wos wolln
und dann
miass ma genau des wolln
wos sie wolln
dass ma wolln solln
(17)
Durch den wiederholten Gebrauch der Verben wollen, sollen
und (ver)kaufen weist Grill nachhaltig auf die Wurzeln der
Heimatmisere hin.

Die Heimat ist verkauft, weil wir es
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nicht anders wollen.

Das Gedicht zeichnet Strophe um

Strophe die hinter dem Heimatausverkauf stehenden
Mechanismen und Prozesse nach.

Angeklagt werden zuerst die

Politiker, die ihre WShler fGr dumm verkaufen, ein
stehender Ausdruck, wenn man zeigen will, wie durchsichtig
ein T&uschungsmanfiver ist.

Das bedeutet, der Bfirger weiss,

was passiert, aber wehrt sich offensichtlich nicht aktiv.
Er weiss auch, und das wird in der zweiten Strophe
deutlich, warum ihn die Politiker fGr dumm verkaufen
wollen:

sie sind von den MSchtigen gekauft.

Endeffekt:

der Btirger hat keine demokratische Vertretung mehr, ist
fremdbestimmt, ferngesteuert.

Der relativ komplexe

psychologische Manipulationsprozess wird gut durch die
Wortspielereien mit wollen und sollen in den letzten beiden
Strophen durchsichtig gemacht.

Grill klagt hier alle an,

die wissentlich an diesem Machtspiel teilnehmen.
Er will Augen ttffnen, zum Tun anregen in einer Zeit,
wo "vieles in unserer Gesellschaft . . . der Vereinheitlichung unterworfen" wird, wo es "schwieriger" wird,
"Eigenheiten zu erhalten und die IndividualitSt zu
behaupten" (Grill, "Bewahren und erhalten" 3).

Dies trifft

auf jeden Einzelnen ebenso zu wie auf die Region.
Weniger agitatorisch, aber doch offensichtlich
politisch sind die Heimatgedichte in einfach leben.

Wie

fast alle Gedichte in diesem Band sind auch diese einfach,
knapp, spitz, aufrfittelnd, aber nicht harsch.

im ersten

Gedicht untersucht Grill den Begriff Heimat.

Die Heimat

hat Probleme.

Heimat ist

Diese Probleme sind weltweit.

Spiegel fllr die Welt.
heimat
unser dorf
is da mittelpunkt
vo da ganzn welt
was bei uns
schlecht is
des is woanders
net besser
drum
woass i net
wohi
(92)
Die erste Strophe greift auf ein altes Heimatklischee
zurfick.

Ffir viele ist Heimat der Nabel der Welt, und sie

kommen fiber die Nabelschau nicht hinaus.
passiert, ist am wichtigsten.
Heimat heile Welt.

Was bei ihnen

Und fflr viele bedeutet

Dieser Einstellung widerspricht der

Sprecher in der zweiten Strophe.

In der Heimat stimmt

vieles nicht, aber "woanders" ist es auch nicht besser.
Im Negativen gleichen sich die grosse und die kleine Welt.
Was bleibt, ist eine gewisse Entfremdung, ein Geffihl der
Ratlosigkeit.
"stoff fflr ein heimatlied (1)" gibt konkrete
Hinweise, wie man sich als heimatliebender Mensch in diesen
schwierigen Zeiten orientieren und verhalten soil.

Dabei

spielt hier Grill auf die falsch verstandene Heimatliebe
und ihre mfiglichen Folgen im Atomzeitalter an.
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stoff f(lr ein heimatlied
(1)

wer sei land mag
der lobts
net grad
Qbern schellnkini
sonst kaants leicht sei
dass s morgn
nix mehr gibt
was a lobn kaannt
an seim land
(61)
Jemanden oder etwas fiber den Schellenkftnig zu loben,
bedeutet jemanden/etwas fiber Gebflhr loben.

Genau das lehnt

Grill ab.
Das Versarrangement der ersten Strophe deutet an:

Lob

ja, aber, (da tritt eine Atempause ein) VerklSrung nein.
Zu leicht ffihrt sie zur Verblendung, Verblendung zur
Zerstftrung.

Er warnt vor mftglichem Missbrauch der Heimat

liebe, wie er schon frtiher in diesem Jahrhundert einmal
betrieben wurde.

Doch kann man das Gedicht auch weniger

politisch sehen und nur als allgemeine Warnung betrachten.
Was gelobt und geliebt wird, zieht andere an, die das
Geliebte leicht zerstfiren kftnnten—man denke nur an den
Massentourismus.
Unverblfimt umweltpolitischen Charakter hat der zweite
Teil des Gedichts.

(2)
samma froh
dass unser land koa
schlaraffnland is

98

weil stoana
san besser
wiara kuacha
weil stoana
werd uns so schnell koana
weggafressn

hoff ma bloss no
dass koa
uran drinsteckt
im stoa
(62)
Hier spielt Grill auf das Image der Oberpfalz als arme
Steinpfalz an.

In der Tat, in der Steinpfalz sind einem

noch nie die gebratenen Tauben in den Mund geflogen.

Der

Sprecher mahnt uns, dankbar ftlr diese Tatsache zu sein,
denn Steine (Armut) sind besser als Kuchen (Reichtum), der
den Neid der anderen (Binnenkolonialisten) leicht erregt
und sie zum Raub reizt.

So absurd anfSnglich der Gedanke

der guten Armut erscheinen mag, am Ende nickt man doch
zustimmend.

Doch dann, wie ein Warnsignal, taucht die

lange Atem- und Gedankenpause auf und an sie anschliessend
die letzte Strophe, die wie im Nachsatz wieder einmal
alles, was bisher Allgemeingflltigkeit hatte in Frage
stellt.

Der Mensch ist vor Heimatzerstttrung heute nirgends

mehr sicher. . .
Ein Heimatgedicht, das bei aller Ernsthaftigkeit ein
kurioses Bild malt, ist das letzte hier vorzustellende
Gedicht.

brauchtumspflege
da betonbunker
im bauch de atomraketn
stellt se broathaxert
in d landschaft eine
und singt
a schflns alts volksliad
(50)
Hier demonstriert Grill auf absurd-komische Weise, dass
sich herkttmmliche Brauchtumspflege und Atomzeitalter nur
auf sehr skurrile Art vereinigen lassen, nur im Paradox.

4.4. Grtln.

Grtlne Dichtung.

Hoffnung?

Harald Grill ist zweifellos ein Dichter, der
"engagiert Partei" ergreift (Berlinger, "Poesie" 17), dabe
ist er aber keineswegs ein Parteidichter.

Jedoch:

"Poli-

tische und persttnliche Erfahrungen sind in Grills Texten
nicht zu trennen" (Hllbschmann, "Gradmesser").

Grill liebt

seine Heimat und tritt deshalb aktiv ftlr sie ein.

In

seinen Augen ist die Umweltzerstftrung die grftsste und
nSchstliegende Gefahr ftlr die Oberfalz, und seine Gedichte
wollen den Menschen die Augen ftffnen, ehe es zu spSt ist.
Deshalb sind viele seiner Gedichte "grtine Literatur," die
aber auch "ihren literarischen Anspruch ernst nimmt"
(Gondolf).
Welch grosse Angst Grill um die Heimat nicht nur in
Bezug auf die atomare Bedrohung hat, ist vor allem aus
seinen Natur- und Umweltgedichten ersichtlich.

Eine

100

zerstfirte Natur macht uns alle heimatlos:
nicht vorstellbar ohne Wald.
Geffihl.

"Unser Land ist

Und das ist nicht nur ein

Die Zerstftrung unserer Heimat wird auch unsere

Zerstftrung werden" (Grill, "fibermorgen" 5).
Umweltgedichte nehmen in

Die Natur- und

eigfrorne gmiatlichkeit und

einfach leben eine stattliche Zahl von Seiten ein, wShrend
sie in Zfindholzschachtal noch relativ rar sind.

Grills

Natur- und Umweltgedichte sind meist nicht traditionell,
d.h. sie verherrlichen keine heile und heilende Natur.
sind fast alle Warngedichte.

Sie

Sie sollen uns vermitteln,

wie der Mensch mit der Natur umgeht, in welchem Verh&ltnis
Mensch und Natur zueinander stehen.

Grill hebt die

dominant-zerstftrerische Rolle des Menschen hervor.

Doch

tauchen auch mehr beschauliche, weniger kritische Gedichte
in einfach leben auf.

Wie mit alien seinen Gedichten will

Grill auch mit diesen bewegen:
Einer, der ein Gedicht schreibt, kann nur
versuchen, seine Geffihle und Gedanken in Bilder
umzusetzen, Bilder, die sich dem Leser oder Hftrer
einpr&gen, die ihn vielleicht fiber die
abgedroschenen Schlagwfirter hinaus zu eigenen
Gedanken ffihren. (Grill, "Obermorgen" 7)
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4.4.1

Der Wald und seine Zerstftrer
Ein Kritiker meint, viele von Grills Gedichten seien

"spftttisch, ironisch und humorvoll zugleich"
("Heimatdichter").

Ein solches Gedicht par excellance ist

"Zfindholzschachtal."
Zfindholzschachtal
dass ma fei koana sagt,
de waldla waarn blSd:
mei liaba,
de vastengan scho wos vom naturschutz,
de wissn,
dass net da ganze wold vaschwindn derf,
drum taansn schfitzn
so guats grod geht . . .
drum holzns oan nachm andan ab
und taan an
in lauta kloane,
lauta kloane zfindholzschachtal eine—
stell da des vor:
in lauta kloane zfindholzschachtal!
etz brauchas koa angst nimma hom—
grod no de waldbrandgefahr
lasst eana koa ruah,
drum vaschftbans schee langsam
de ganzn zfindholzschachtal
an de stodara . . .
wenn bei dene wos brennad werd,
is net so schlimm:
de ham a grousse feiawehr!
(6)
"Zfindholzschachtal" ist eine Mischung aus dokumentarischem
und valentinesquem Gedankengedicht.

Die erste Strophe

basiert auf typischen Redensarten, typischen Gedanken der
Region.

Ja, ja, man weiss schon was los ist und, natfir-

lich, man ist umwelt- und naturbewusst.

Doch dann kommt

der Hammer, der jede Illusion zerstttrt, die sich eventuell

102

eingeschlichen haben kftnnte—Naturschutz auf Eulenspiegel Art wird hier betrieben.

Freilich, so denkt im

Bayerischen Wald nicht wirklich jemand; betrachtet man aber
die Umwelt- und Naturpolitik, die hier betrieben wird, so
kftnnte man manchmal meinen, dass tatsSchlich so verquer
gedacht wird—logische Alogik?!
Die zweite und dritte Strophe malen ein trauriges
Bild:

Wald verschwindet, Millionen und aber Millionen von

Streichhfilzern entstehen, gelagert in abertausenden von
Streichholzschachteln.

Was einst grfisser und bestSndiger

war als der Mensch, ist zum handlichen Gebrauchgegenstand
reduziert worden.

Die technische Macht des Menschen

qualifiziert die Natur zum banalen Gebrauchsgegenstand ab.
In der vierten Strophe versichert einem der Sprecher,
man brftuchte nun keine Angst mehr zu haben.
um was, fragt man sich da.

Den Wald?

Angst vor oder

Oder uns selbst?

Der Naturschutzplan, erfahren wir, hatte nur einen Haken,
eine eingebaute Nachzfindung so zusagen.

Doch auch fdr

dieses Problem findet die BauernschlSue im Handumdrehen
eine Lfisung.
Bei aller Tragik des Themas muss man doch tlber dieses
Gedicht schmunzeln.

Auf witzige und einfache Weise werden

hier unsere Problemlftsungsstrategien lScherlich gemacht.
Ein witziges Gedicht hat vielleicht, hoffentlich, mehr
Wirkung als eine lamentierende Warnung.
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Das zweite Gedicht ist weniger von schwarzem Humor
gepr&gt als sein Vorg&nger.

Es baut vielmehr auf die

Kontraste zwischen mftglichen Alternativen auf, wobei die
zweite schlecht abschneidet.

In beiden Alternativen spielt

der Mensch eine Rolle; einmal ist er integriert in die
nattirliche Welt, ist Teil von ihr.

In den letzten beiden

Strophen steht der Mensch nicht mehr in einer spirituellen
Verbindung zum Wald, sondern einer materiellen, und das
flfisst Angst ein.

Der Mensch hat sich seiner nattirlichen

Umgebung entfremdet.
Unsa Wold
unsa wold is unsa wold
der schaugt vo weit wegga
ganz schwoarz her,
und wennst drinnat bist
is a dunklgrea
unsa wold is unsa wold
do san an hauffa
viecha dahoam,
und wennst z nah higehst,
rennas davo
unsa wold is nimma unsa wold,
den hamma vakafft,
wal des geld vo de fremdn,
des kimma guad braucha
unsa wold is nimma unsa wold,
do sigst vo weit wegga
schnirlgrode strassn
und drimma heisa,
und wennst nah higehst,
werd da angst

(11)
wahrend die ersten beiden Strophen, die mit "unsa wold
is unsa wold" beginnen, ein Geftihl der IntimitSt und NShe
mit dem Wald schaffen, indem sie uns in ihn hineinftihren
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und uns die Angst vor dem finsteren Gesicht des Waldes
nehmen—Schwarz wird zu grlln,

Tiere sind scheu,

Behutsamkeit ist angebracht—rufen die letzten beiden
Strophen, beginnend mit "unsa wold is nimma unsa wold," ein
Geftlhl der KSlte und Angst hervor.

Der Wald ist zum

verkaufbaren Gut geworden, und je nSher man an ihn
herangeht, desto mehr Angst llberkommt einen.

Der Wald

verstSdtert.
Der Bau des Gedichts ist fast symmetrisch. Je zwei
Strophen stehen sich fast spiegelbildlich gegentlber.
kleine VokabularverSnderungen unterscheiden sie.

Nur

Doch

diese verursachen drastische VerSnderungen in der
Botschaft.

Das Geftlhl der Angst, zuletzt beschworen,

bleibt.
Den visionSren, albtraumhaften Charakter der
Prophezeiungen der Seher des Bayerischen Waldes im letzten
Jahrhundert, wie zum Beispiel des Mtlhlhiasls, vermittelt
das Gedicht "so leicht geht des aa wieder net", das mir als
einleitendes Gedicht ftlr die aus eigfrorne gmiatlichkeit
ausgewShlten Gedichte dienen soil.

In diesem Band, wie

auch in einfach leben, sind viele Natur- und Umwelt
gedichte enthalten.
diesen Gedichten.

Hinzu kommt eine neue Dimension bei
Nattlrlich sind noch ironie und Spott

vertreten, Kritik sowieso, aber neu ist ein poetischlyrisches Element in manchen Gedichten, wie man es sonst
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nur in typischer Naturdichtung findet.

Bilder von

aussergewflhnlicher Dichte entstehen.
so leicht geht des aa wieder net
dreckate
zoodade hunt
rennan durchs holz
und wildern
nix is mehr sicher
vor eahna
nix is mehr sicher
a jeder pl&rrt:
taats doch endlich wos!
aber
so schnell geht des aa wieder net
des kon no jahrelang dauern
bis ma den wold ganz
abgholzt ham
(32)
Die erste Strophe schafft ein Bild der Angst, der
Bedrohung, der Atemlosigkeit, das in der zweiten Strophe
intensiviert wird.

Die Hunde symbolisieren die Umwelt-

zerstfirer, die wie eine wilde Meute wahllos zerstfiren, was
ihnen vor die Fftnge kommt.
dies an.

Der Hinweis aufs Wildern deutet

Sie sind eine Bedrohung fflr alle, erfahren wir

aus der zweiten Strophe.
Die dritte Strophe scheint ein Wendepunkt zu sein.
Die schreienden Menschen werden als scheinbar Wissende,
Verstehende dargestellt, die eine Eind&mmung des Schadens
fordern, von einem nicht genannten Verantworlichen.

Man

hofft, denn wenn der Mensch erkennt, dass etwas falsch
l&uft, kann er dank seiner Intelligenz etwas dagegen tun.
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Welche Enttftuschung halten Strophe vier und fflnf ffir
uns bereitl

Die, die zum Tun aufgerufen sind, die

Verantworlichen, die MSchtigen, verweisen zuerst auf die
Zeit.

Man braucht Zeit.

dann warum.

Und mit Entsetzen erfahren wir

Die Methode, die man gewShlt hat, um die Hunde

einzufangen, ist vollkommen verrtlckt und richtet schneller
mehr Schaden an als die wilde Meute es jemals hStte tun
kftnnen.

Man schfittet das Kind mit dem Bade aus.

Man kann

die Schreie durch den Wald hallen hfiren, die Meute jagen
sehen und sich das Drtthnen der MotorsSgen vorstellen.

Die

anf&ngliche Atemlosigkeit des Geschehens findet Ausdruck in
den kurzen, abgehackten Zeilen, wfthrend die Zeilen, die
die absurde "Lfisung" des Problems versprechen lang und
gezogen klingen.
Ein ahnlich apokalyptisches Bild schafft der erste
Teil des Gedichts "granit."

Auch dieses Gedicht endet im

sterilen Triumph der Technik.
granit
1
Qber de felsn zreisst
des staade schwoarze moos
aaf oan schlog
fliang kloane baam
fliagts groos und da dreeg
fliagts leem ausm wold ausse

wos fiberbleibt
san randstoana
(10)
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Das Bild der ersten Strophe vermittelt ein Geftthl von
natftrlicher AuflSsung.

Noch ahnt man nichts Bfises.

In

der zweiten Strophe sehen wir uns mit einer vehementen
Explosion konfrontiert, die alles, was den Wald ausmacht,
zerstfirt.

Alles fliegt in chaotischem Durcheinander.

Das

natflrliche Leben im Walde nimmt ein abruptes und gewaltsames Ende.

Was bleibt, so die dritte Strophe, sind

Randsteine,eine Erfindung der zivilisierten Welt, die alles
in geordnete Bahnen lenkt.
Das Gedicht ist besonders wirksam, da in ihm das
Gestein Granit selbst nicht ausdrflcklich genannt wird und
doch wflsste jeder, auch ohne den Titel, worum es sich
handelt.

Die Vehemenz der Explosion beschreibt die H&rte

des Steins.

Doch die menschliche Willenskraft und Zer-

stfirungssucht kann sich sogar dieses Symbol der Dauerhaftigkeit gefflgig machen.

4.4.2.

Land + Wirtschaft = Zerstftrung

Einen etwas leichteren Ton schlfigt "frfihling" an.
Hier parodiert Grill typisch romantische Frflhlingslyrik.
Wir finden alle zu einem Frflhlingsgedicht gehfirenden
Komponenten:

Wind, Regen, Felder in Blflte, Wachstum im

Wald, BSchlein, alle Klischees—nur "a bissl" anders als
gewohnt.
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frfihling
1
da wind
da wind fetzt
tlber d berg
da reng
da reng wascht an boon
aus de schi-schneisn
da mensch
da mensch bleibt alloans
mit seine schi

2
aaf de felder
bliaht da r asfalt aaf
und im wold schlong
de wolknkratzer aus
de erschtn auto
hSngan am waschseil
und da booch
schaugt di valiabt o
mit seine ftl-aung
(24)
Da weht kein laues Frdhlingslttftchen in der ersten
Strophe, sondern ein brisker Wind, von keinem Baum aufgehalten, pfeift Obern Berg.

Die zweite Strophe l&sst uns

ahnen, warum er so ungehindert sein Unwesen treiben kann—
aus demselben Grund, aus dem der Regen den Erdboden
wegspttlt.

Allein, verlassen und ratios finden wir den

Menschen in der dritten Strophe.
von Kommunion mit Mutter Natur.

Da ist keine Spur mehr
Ratios steht er da mit

seinen nun nicht mehr brauchbaren Schiern.
Die ersten zwei Zeilen jeder Strophe im ersten Teil
des Gedichts beginnen mit "da", das den Ton der ersten
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Strophe auf alle weiteren (lbertrSgt.

Die erste Zeile ist

tllckischer Bruchteil einer Formel aus dem "H&nsel und
Gretel" MSrchen, die lautet "der Wind, der Wind das
himmlische Kind."

Nur sind hier die Naturgewalten alles

andere als stlsse himmlische Mflchte.

Doch die Pausen an

den Zeilenenden verfllhren zum stereotypischen Weiterdenken,
das jedoch kalt mit der dritten Zeile desillusioniert wird.
Der zweite Teil des Gedichts baut nicht auf diese
Elemente auf, schttpft neue Frdhlingsbilder, wie wir sie
noch selten in Gedichtform gesehen haben.

Die Natur wSchst

und gedeiht in traditionellen Frtlhlingsgedichten, ein
Zeichen der Hoffnung auf neues Leben.

Auf diese in uns

verankerte Hoffnung zielt Grill, nur um sie, wieder einmal,
in ihrer allgemein akzeptierten Gtiltigkeit in Frage zu
stellen, mit einer gesunden Dosis Galgenhumor.
von Saaten gehen Asphaltpisten auf.
Wolkenkratzer schlagen aus.

An Stelle

Nicht Bftume, sondern

Im Spiegel der Pflltzen sehen

wir nicht frische, weisse WSsche flattern, sondern Autos.
Und der Bach, das Wasser, Symbol des Lebens und der
Reinheit schlechthin, schielt einen mit Olaugen verliebt
an.

Ein Frtthlingsgedicht des 20. Jahrhunderts.

Natflrlich

gibt es auch noch eine andere Wirklichkeit, aber die hier
beschriebene wird immer prominenter,

und die Natur, wie

wir sie aus den Gedichten der Romantiker kennen (die zogen
es vor, die h&sslichen UmweltverSnderungen wShrend der
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Industriellen Revolution zu verschweigen) wird iiruner mehr
in genau abgesteckte Enklaven verwiesen.
Selbst das einst romantische Bild vom Bauern als
Behtiter und besonderem Freund der Natur ist nicht mehr
lfinger aufrecht zu erhalten.

Die, die grfisstes Interesse

an einer ausgeglichenen und gesunden Natur haben mlissten,
weil ihr Leben darauf basiert, springen mit der Natur auch
nicht besser um als jeder andere GeschSftsmann.

Den immer

mehr verloren gehenden Bezug zur Natur spricht Grill in
seinen Landwirtschaftsgedichten in eigfrorne gmiatlichkeit
an.

Er benfitzt dazu einen Beobachter als Sprecher, der

reportagenhaft, folglich unemotionell, die Geschehnisse und
DenkablSufe wiedergibt.

Das Gedicht hat dokumentarischen

Charakter, dem etwas Agitation untergelegt ist, und seine
kttnstlerische Gestaltung liegt haupts&chlich in der
Verknappung und genauen Aufzeichnung.
landwirtschaft heitzutog (1)
letzts joahr
hot unser nachbar
s erschte mol an unkrautvatfilger gspritzt
oan kanister gift
vorschriftsmSssig
in 200 liter wasser aafglflst
und mim bulldog, mit da giftspritzn
vorschriftsm&ssig
den dreeg fibers ganze feld vateilt
aber
mist elentiger
do san eahm 50 liter liberbliem
schod drum
hot a gsagt
und hots in booch einegschdtt

Ill

heia
soil ma des nimmer passiern
hot a se denkt
drum
hot a grod no
150 liter wasser hergnumma
flir den gleichn kanister gift
(22)
Der Oberraschungseffekt dieses Gedichts liegt in der
vierten und sechsten Strophe.
Licht geftlhrt.

Man wird wiedermal hinters

Nachdem man entsetzt zugesehen hat, wie der

Bauer das ttbrige Gift in den Bach gekippt hat, hofft man
nach der Gedankenpause und der ftinften Strophe auf einen
sinnvolleren, verantwortungsvolleren Umgang mit dem Gift.
Umso schockierter ist man, wenn man erfShrt, dass der Mann
absolut nichts dazu gelernt hat, sondern auf das alte
Sentiment "bei uns vakummt nix" schwfirt.
Eine Shnlich bauernschlaue Denkweise begegnet uns in
"landwirtschaft heitzutog (2)," nur wird. hier vom Sprecher
des Gedichts die Motivation der Bauern entlarvt—Profitgier
bestimmt auch ihr Verhalten.

Der Mythos vom Bauern als

Heger, Pfleger und Kultivator der Natur wird grflndlich
zerstftrt.

Dass es auch anders geht, ist durch den "dummen"

Bauern bewiesen, der nichts verdient, weil er verantwortungsvolle Landwirtchaft betreibt.
landwirtschaft heitzutog (2)
friahras
hots bei de bauern ghoassn:
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mia fress ma
bloss des fleisch
vo unserne eigna viecha
do wiss ma
mit wos gfuadat san
he it
gengan de gscheidern bauern
zum nachbarn
und kaaffan eahm
a sau ab:
der fuadat no koane antibiotika
der is selber schuld
wenn a nix vadeahnt
(23)

Das Gedicht auf dem Kontrast von gestern und heute aufbauend, widerlegt den allgemeinen Fortschrittsglauben.
Alles hat einen Preis.

Nicht nur der einzelne unverant-

worliche Landwirt wird hier an den Pranger gestellt, auch
das System, das einen, der gesund produziert, kaum Oberleben l&sst.

4.4.3.

Jahreszeiten:

Reflexionen

In eigfrorne gmiatlichkeit dominieren kritische, die
Misere unserer Natur und Umwelt aufzeigende Gedichte.

Auch

einfach leben enthSlt solche Gedichte, aber nicht in der
gleichen Konzentration.

Wie andere Gedichte in einfach

leben sind auch die Umwelt- und Naturgedichte kritisch aber
nicht deprimierend.

Sie (lben eher schalkhafte Kritik.

Einige der Naturgedichte sind sogar einfach kontemplativ.
Ohne jede Absicht auf Kritik zeichnen sie lyrische
Stimmungsbilder.
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Zwei solche Gedichte sind "januar" und "nasser juli."
Das Besondere an diesen Jahreszeitgedichten ist, dass sie
den Menschen miteinbeziehen, was eine Seltenheit in traditioneller kontemplativer Jahreszeitendichtung ist.

Sie

strahlen ein Geftlhl der Harmonie der Menschen untereinander und mit der Natur aus.

Ein neues Geftlhl von

Naturverst&ndnis wird besonders in "januar" vermittelt.
januar
unser wiesn is an aufgschlagns biachl
mit laare weisse seitn
mia hockan miteinander herin am fenster
schnaufan an d scheibn hi
mittn am nammitag werd s nacht
aber hinter de eisblumen
hfir ma s gras wachsn
(91)
Die erste Strophe schafft ein hervorragendes Bild
einer Winterlandschaft.

Die strahlend weisse Schneedecke

ausgebreitet liber einer Wiese im rollenden Htlgelland ist
durch das Bild des aufgeschlagenen Buches mit unbedruckten
Seiten gut eingefangen.

Der Ton des Gedichts ist gesetzt.

Ein Geftlhl der Ruhe, Stille und Leere breitet sich aus.
Die Leere muss von der menschlichen Phantasie aufgeftlllt
werden.

Stille wird vor allem in der zweiten Zeile durch

Klang und Sinn der Wfirter vermittelt.
Die zweite Strophe fllhrt uns zum Standpunkt des
Sprechers.

Wir erfahren, dass er zusammen mit anderen vom

Haus aus auf die Wiese schaut.

Natur und Mensch sind

getrennt und verbunden zugleich durch die Fensterscheibe.
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Die Natur ist kalt.

Das Haus ist warm.

Aus diesem

Gegensatz erw&chst ein Geftlhl der Geborgenheit.

Die

Trennung des Menschen von der Natur ist eindeutig in der
dritten Strophe aufgehoben.

Obwohl die kalte, tote

Jahreszeit den Menschen in die Dunkelheit verbannt—
"mittn am nammitag werd s nacht"—schaffen sie doch
zusammen etwas, was jeder ftlr sich nicht kttnnte: Eisblumen.
Obwohl aus gefrorenem Atem und also vergSnglich, sind sie
doch ein Symbol des Lebens, des Frtlhlings, was durch die
ambivalente Zeile der letzten Strophe bekrSftigt wird.

Die

Anspielung auf die alte Redeweise, dass einer das Gras
wachsen hflrt, weist hier nicht nur auf den bevorstehenden
Frtlhling hin, sondern vermittelt auch die Sensibilitflt der
Betrachter.
Ein ziemlich ungewfihnliches Sommergedicht ist "nasser
juli."
nasser juli
da gartn werd tauft allerweil wieder tauft
in da regntonna schwimmt a toter spatz
und d maus dasauft in ihram bau
nix is siass alles is sauer
d erdbeern ghfirn da katz
mia brauchan koane feuermelder
zum aussegeh ziahgn ma uns buassgwaander o
versteckan unserne kfipf unter graawlige kapuzn
wer durscht ghabt hat
muass schwimma lerna
(88)
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Hier beschwftrt Grill das Bild eines verregneten Julis
herauf.

Wie grSsslich nass und klamm alles ist, und das

offensichtlich seit Wochen, vermittelt die erste Zeilenstrophe durch das Bild der sich immer wieder abspielenden
Taufe des Gartens.

Eine Taufe, unter normalen Bedingungen

ein Ausdruck des Segens, verwandelt sich hier in eine
Plage.

Diese, erfahren wir in der zweiten Strophe, bringt

so manches Kleingetier auf Erden und in der Luft zur
Strecke.

Man ist nirgends sicher vor der Flut.

Die Sonne, die unter normalen UmstSnden im Juli die
Frtlchte reifen lSsst und ihre Stlsse produziert, ist
nirgendwo zu sehen.
sauer."

Endeffekt: "nix is siass alles is

Die ftlr den Sommer typisch roten, stlssen Erdbeeren

haben keine Chance—"ghftrn da katz," ein schflner Ausdruck
des Fatalismus.

Wie hoffnungslos ertrunken dieser Sommer

ist, wird noch einmal durch das Bild vom nutzlosen Feuermelder, rot wie die Erdbeeren, bestfttigt.
wird immer trister.

Das Julibild

Eine wahre Sintflut ersteht vor des

Lesers Augen.
Die Idee von der Sintflut setzt sich einem noch mehr
im Kopf fest, erreicht man die vierte Strophe.
werden Bussgewflnder.

Regencapes

Wird der Mensch wirklich bestraft?

Todesgedanken schleichen sich ein.

Ein fremder Gedanke im

Juli.
Abgeschlossen ist das Gedicht von zwei Zeilen, die
wiederum das Ausmass des Regens poetisch einfangen, es mit
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neuen MasstSben messen, die das Ausmass der Regenflut
wunderbar markieren.
Ozean.

Ein Schluck verwandelt sich in einen

Hier zeigt sich konkret Grills F&higkeit, Dinge neu

zu sehen.

Die Bilder und Vergleiche sind frisch.

Der

Mensch jedoch findet immer eine Nische in Grills Natur- und
Umweltdichtung, sei sie positiv oder negativ.

4.4.4.

Paradoxe Naturliebe

Als Freund-Feind der Natur entpuppt sich der Mitmensch
in Nachbars Garten im Gedicht "schflner wohnen."

Der Titel

bereitet auf den spflttischen Inhalt des Gedichts vor.
bezieht sich auf die Zeitschrift Schflner Wohnen.

Er

In ihr

werden regelmSssig aus einfachen H&uschen, Wohnungen und
GSrten zeitgemftss gepflegte und perfekte Traumdomizile und
SchaugStrten gezaubert, die die Hand eines Innen- oder
Landschaftsarchitekten erkennen lassen, und denen es aber
an Persflnlichkeit und Ausstrahlung gebricht.

Welche Aus-

wirkung die Einflfisse des modernen savoir vivre auf die
heimische Umwelt haben kflnnen, zeigt sich in diesem
Gedicht.
schflner wohnen
auf alle wegerl
straah i heiferlweis
unkrautvertilgungsmittl
bis mi da nackerte waschbeton
dablSckt
den altn kastanienbaum
den schneid i ab
weil a im herbst allerweil
so an haufa dreck macht
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statt da zaunheckn
kummt a sauberner
jSgerzaun vorn hi
na gfallt ma mei gartn
scho vtil besser
und damit
no a bisserl a lebn
in de anlag kummt
kauf i fllnf schfine
gartnzwergerl:
oan mit
oan mit
oan mit
oan mit
oan der
(35)

ara angl
am schubkarrn
am haaglstecka
am windradl und
wo allerweil an kopf schtlttlt

Verschftnerung bedeutet, wie aus diesem Gedicht deutlich wird, vor allem klinische Sauberkeit.

Die ersten

drei Strophen des Gedichts handeln alle von unnfitiger
Naturzerstflrung.

Wir folgen dem Sprecher Schritt auf

Schritt durch seinen Garten und verfolgen aus n&chster NShe
die von ihm vorgenommenen "Verschflnerungsmassnahmen."
der ersten Strophe geht's ans Unkrautvernichten.
grtlndlich diese Vernichtungsaktion ist,

In

Wie

wird vor allem

durch die letzten beiden Zeilen deutlich, die den bairischen Ausdruck "dabl&ckn" beinhalten, was so viel wie
spfittisch, dreckig, hinterh&ltig lachen und an der Nase
herumffihren bedeutet.

Das Bild vom Waschbeton, der den

GSrtner "dablSckt", ist doppeldeutig.
gSrtner an?

Lacht er den Hobby-

Oder lacht er ob seines Triumphs im Garten,

den er langsam aber sicher ganz in seine Gewalt bringen
wird?

118

Doch der eifrige Gartler lSsst sich nicht einschfichtern.

Als nSchstes Verschflnerungsattentat schneidet er in

der zweiten Strophe einen alten Kastanienbaum ab.

Der

Kastanienbaum ist ftlr viele Menschen Symbol majestStischer
Schttnheit, besonders wenn er im Frtthling mit Hunderten von
Kerzen besteckt ist.

Leider sehen viele Menschen nur noch

die Arbeit, die ihnen die Natur manchmal macht, und selten
deren Schftnheit.

Natur wird zum Feind der Sauberkeit und

als solche zum Feind der Zivilisation.
In der dritten Strophe dreht sich das Gedicht langsam.
Wir erfahren, was dem Sprecher gefSllt, wie er Nattirliches
ersetzt.

Wieder kommt ihm die Motors&ge gut zur Hand.

Diesmal vernichtet er seine Zaunhecke und errichtet statt
ihrer einen J&gerzaun.
gemachte GitterzSune.

JftgerzSune waren frfther handHeute kauft man sie am laufenden

Meter in Waren- und Versandh&usern und Gartencentern.

Ihr

natttrlicher Charakter hat sich verSndert, wie sich auch die
Gartenkultur verSndert hat.

Handarbeit wird von maschinen-

produzierter Ware ersetzt, IndividualitSt verringert.
Die Wendung des Gedichts wird dann in Strophe vier
endgttltig vollzogen.

Erkennend, dass er seinem Garten die

Seele ent"schfinert" hat, kauft der GSrtner Gartenzwerge,
damit "no a bisserl a lebn/ in de anlag kummt."

Der

Garten, man beachte den Ausdruckswechsel, hat sich in eine
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leblose "Anlage" verwandelt, etwas Geplantes, Kttnstliches,
Steriles, das nun durch diesen Ausbund an Geschmacklosigkeit wieder Leben simulieren soil.
Besonders gelungen ist die letzte Strophe, welche,
offensichtlich auf eine Klimax hinarbeitend, die fdnf
Gartenzwerge vorstellt.

Die langweilige Fabrikgleichheit

der Zwerge wird durch die sich wiederholende Satzstruktur
angedeutet.

Sie scheinen alle gleich und unterscheiden

sich nur durch ihre Ausrdstung:

Angel, Spazierstock,

Schubkarre, Windrad und . . . der letzte hat nichts, ausser
einem schlauen Kopf, den er angesichts der Gartenverschandelung weise schtlttelt.
Die Perspektive des Gedichts wird der letzten zwei
Zeilen der ersten Strophe und der letzten Zeile der ffinften
Strophe wegen ambivalent.

Wir fragen uns, ob ein und

derselbe Mensch diese Einsichten haben kann und doch so
zerstfirerisch zu Werk gehen kann.
selbst auf den Arm?

Nimmt sich da jemand

Oder kann er einfach ignorieren, was

ihm der Waschbeton und der Gartenzwerg zu sagen haben?

Was

Grill mit dieser doppeldeutigen Perspektive erreicht, ist
auf alle Fftlle Betroffenheit beim Leser/Zuhfirer.
Wernfried Httbschmann bemerkt in seinem kurzen Artikel
"Gradmesser ffir bedenkliche Ver&nderung," dass den
Gedichten Grills "immer wieder die Verknflpfung der scheinbar belanglosen Begebenheiten mit dem (ibergeordneten
Zusammenhang" gelingt.

Dies ist bei diesen Gedichten
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sicher der Fall.

Hier hat Grill, indem er die Umwelt-

zerstfirung im Kleinen kritisch beobachtet, ein Spiegelbild
der Umweltzerstfirung im Grossen geschaffen.

Als Gesell-

schaft sind wir uns alle der SchSden bewusst, die wir
unserer Umwelt zuffigen.

Hin und wieder unternehmen wir

auch zaghafte Anderungsversuche, bleiben aber meistens doch
nur beim erkennenden aber wirkungslosen Kopfschlltteln
stehen.
Einen Schritt weiter in die grossen ZusammenhSnge
hinein tut

"aktion saubere landschaft."

In diesem

Umwelt- und Naturgedicht regt Grill ausserdem noch zum
Nachdenken fiber Feindbilder an.

Feinde werden von

Regierungen immer als von aussen kommend projiziert.
Dieses Gedicht fragt auf schelmische Weise, ob diese
Einstellung denn wirklich zu halten ist.

Und es richtet

schliesslich den anklagenden Finger auf den Feind von
innen, uns selbst.

Wir selbst sind, in Grills Augen,

unsere grfissten Feinde.

Der Titel greift auf eine wohl-

bekannte Werbephrase zurfick (Aktion Sorgenkind), und
innerhalb des Gedichts bemdht Grill zweimal das
Amtsdeutsch, um den offiziOsen Charakter der Aktion
anklingen zu lassen.

So taucht die Phrase "die klassen

ffinf mit neun unserer hauptschule" auf, wenn der Sprecher
die an der Aktion teilnehmenden Gruppen aufzShlt.
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aktion saubere landschaft
da trachtnverein ruckt aus
und da krieger- und reservistnverein
und die klassen fttnf mit neun unserer hauptschule
und was s alles findn unter de btlsch
plastikbeidln und eissteckerln
autoreifn und kaugummupapierln
requisitn vo mindestns hundert liebespaare
und sogar an huat von am selbstmttrder
des muass ma se a mal vorstelln
und mia san eahna
dankbar dene umweltschlltzer
drum wink ma eahna freindlich zua
wenn ma mit unserm bundeswehrlastwagn
nach rechts in wald aufefahrn
und sie san uns
dankbar da trachtnverein
da krieger- und reservistnverein
und die klassen fdnf bis neun unserer hauptschule
ja sie san uns dankbar
weils genau wissn dass ma mia
de raketn bloss deswegn in wald einefahrn
damit uns da russ net wieder so an haufa autoreifn
und plastikbeidln und eissteckerln und
kaugummipapierln in wald eineschmeisst
(28)
Die erste Strophe listet einfach die an der UmweltsSuberungskampagne beteiligten Gruppen auf und lSsst das
Bild eines Heeres entstehen.

Dessen Arbeit wird in der

zweiten Strophe veranschaulicht.

Hier registriert der

Sprecher (die erste und letzte Zeile weisen auf eine
Oberraschung hin), was die Freiwilligen alles finden.

Es

handelt sich ausschliesslich um Wohlstandsmllll und den Hut
eines Selbstmftrders—ein menschliches Opfer der Wohlstandsgesellschaft?
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Strophe drei ist der Drehpunkt des Gedichts, denn
hier erfahren wir zu unserem Erstaunen, von welchem
Standpunkt aus der Sprecher seine Beobachtungen macht.

Er

ist ein Soldat, der von seinem Lastwagen aus die BemlShungen
der Umweltschtttzer verfolgt und treuherzig, wie es scheint,
feststellt:

"und mia san eahna/ dankbar dene

Umweltschfltzer."
Die vierte Strophe dreht den Spiess um und behauptet,
auch der Trachten-, Reservisten- und Kriegerverein und die
Schulkinder seien den Soldaten dankbar.

Beim Leser/Zuhftrer

taucht automatisch die Frage nach dem Warum auf.
raschende Antwort liefert die fttnfte Strophe.

Die (lber-

Ihr Inhalt

ist absurd, und durch diese AbsurditSt wird die akzeptierte Wirklichkeit in Frage gestellt.

GewBhnlich wird die

Frage nach dem Sinn des MilitSrs mit dem Hinweis auf die
russische AggressivitSt beantwortet.

Hier wird diese

Version verspottet, indem der Sprecher ironisch behauptet,
die Raketen seien bloss dazu da, damit wir die Russen daran
hindern kOnnten, den in Strophe zwei beschriebenen Saustall
zu machen.
Grill demonstriert die Unsinnigkeit von Feindbildern
und macht uns hoffentlich betroffen, besonders die, die
achtlos mit der Umwelt umgehen.
Dass Umwelt und Natur hochpolitische Diskussionsthemen sind, da ihre Erhaltung und Gesundheit flkonomische
Opfer erfordern, zeigt sich in dem Susserst knappen Gedicht
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"zehnerl schmeissn."
spiel.

Zehnerlschmeissen ist ein Knobel-

Wer ein Gedicht so betitelt, will darauf hin-

weisen, dass wir unsere Umwelt der Fortuna preisgeben,
denn auf jedem Zehnpf ennigstllck ist auch ein Baum
abgebildet.

Und BSume, bzw. deren Absterben, sind ein

oberpfSlzisches, aber auch europflisches Problem.
zehnerl schmeissn

baam oder zahl?
oans is gwiess
ohne baam
zahl
ma draaf
(45)
Die Frage nach Baum oder Zahl ist beim Knobeln
lediglich eine ziemlich unwichtige Frage der Pr&ferenz.
Hier nimmt sie jedoch eine neue, wichtige Bedeutung an,
denn im UmweltglUcksspiel mtissen wir uns entweder ftlr den
Baum, Natur, oder die Zahl, den Luxus, entscheiden.
Entscheidung ist gewichtig und kaum zurticknehmbar.
direkte Antwort bekommen wir vom Sprecher nicht.
zwei bis ftlnf warnen uns lediglich:

Diese
Eine

Zeile

wer sich ftir die Zahl

entscheidet, wird es am Ende zu bereuen haben.
Dieses epigrammatische Gedicht exemplifiziert Grills
Dichtungsprozess sehr gut.

Er nimmt sich abgedroschene

Phrasen, Ideen und belanglose Prozesse vor, spielt mit
ihnen sprachlich und entdeckt beim Spielen neue Bedeutungen
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und Zusammenh&nge.

Oft ftlhrt er uns einfach auf die buch-

stSbliche Bedeutung eines Wortes zurCick, die bei stSndiger
Be- und Abnutzung verloren gegangen ist.

4.5. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg
Aber nicht nur Grills Engagement ftlr die Umwelt und
die Natur hat im Lauf der Jahre zugenommen, auch sein
Einsatz fllr und seine Angst um den Frieden.

Eine wach-

sende Zahl von Gedichten befasst sich mit den Themen Krieg,
Frieden, MilitSr, atomare Bedrohung.

In Zflndholzschachtal

werden diese Themen noch ziemlich indirekt angesprochen und
stehen nicht eigentlich im Mittelpunkt eines Gedichts,
schwingen jedoch oft mit.

In eigfrorne gmiatlichkeit ist

die atomare Bedrohung ein immer wieder auftauchendes Thema,
und der Autor ist offensichtlich ziemlich pessimistisch,
was die Sicherheit des Menschen angesichts dieser Gefahr
betrifft.

Einfach leben zeigt Grills zunehmendes Engage

ment in der Friedens- und Antiatomkraftbewegung am
deutlichsten; viele der Gedichte sind ausgesprochene
Antikriegsgedichte.
Zwei Gedichte aus Ztindholzschachtal sprechen das Thema
Krieg/Frieden nur ziemlich indirekt an, d.h. sie sind nicht
ausgesprochene Kriegs- bzw. Friedensgedichte.

Sie wollen

vielmehr zeigen, wie wir mit Tod, Ungerechtigkeit, Krieg
und Frieden umgehen.

Man kommt zu dem Schluss, dass die

meisten Menschen von diesen Themen, ausser sie betreffen
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sie ganz persftnlich, kaum mehr bertthrt werden.

Unsere

vorllbergehende BestGrzung wird als Schablonenverhalten
entlarvt.
"Feiatogszeidung" ist streng genommen eine Kritik am
sogenannten Informationsmedium Zeitung, in dem die menschlichen Miseren, verursacht durch Armut, Krieg und Gewalt,
zu handlichen verkaufsfftrdernden Werbeartikeln verarbeitet
werden, hinter denen die einzelnen menschlichen Schicksale
verschwinden.

Das Gedicht ist die Kurzanalyse einer

Neujahrsausgabe, komplett mit GlOckwOnschen der Verleger
und einem stattlichen Packen Werbung.
Feiatogszeidung
dick und fett liegst do,
tuast da selba leid,
klopfst drimma sprich
vom kriag und vo da armuat
lasst an bischof schreim,
dass da friedn so schee waar aaf da welt:
zeidung - zeidung - zeidung
hostas schwaar, wal
aaf da nextn seitn liegta,
da kriag, broadhaxat
lasst a se ollawal gern lesn
zeidung - zeidung - zeidung
hostas schwar, wal
da de m5rda koa freie seitn vagunnan
wal da de gschSfta und kaufheisa
d schneid obkaffa wolln
zeidung - zeidung - zeidung
wfinscht uns ollas guade,
dass ma di weida so schee kaffan,
wttnscht uns ollas guade,
damit ma noamol a joar lang
staad oa seitn nach da andan desselbe lesn
(99)
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Das vierstrophige Gedicht baut stark auf Kontraste und die
wie eine Beschwfirungsformel oder ein Klageruf klingende
erste Zeile in den letzten drei Strophen.
In der ersten Strophe stehen sich die von Werbung
fette und unbewegliche Zeitung, Verkttrperung selbstgefSlliger und sinnloser Verschwendung, und die in ihr
gedruckten grausamen Weltnachrichten gegendber.

Die

Verlogenheit der Zeitung wird vor allem in Zeile drei
hervorgehoben mit "klopfst drimma sprich."

Hier wird

angedeutet, dass die, die Zeitung machen, nicht wirklich
betroffen sind von der Armut und den Kriegen, die sie in
den Nachrichten verarbeiten.

Diese Distanz zur RealitSt

wird in den letzten zwei Zeilen noch deutlicher.

Armut und

Krieg, Probleme, die oft auf der ungerechten Verteilung
materieller Gfiter beruhen und nach einer politischen Lttsung
verlangen, werden nicht gelftst.

Man vertrfistet die Opfer

gern auf ein besseres Leben in der anderen, besseren nSchsten Welt.

Wohlstand und Frieden fGr alle wird somit in

den Bereich des Utopischen abgeschoben, deshalb heisst es
auch im Konjunktiv, "dass da friedn so schee waar aaf da
welt."
Dass die Zeitung zu seiner Erhaltung oder Schaffung
kaum beitrSgt, wird in der zweiten Strophe klar.

Die erste

Zeile setzt mit dem klagenden "zeidung - zeidung - zeidung"
ein, wfihrend die zweite Zeile versichert, leicht ironisch,
die Presse habe es schwer—schwer, glaubwtlrdig zu
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erscheinen mit ihrer Friedensbotschaft ffir die Feiertage,
denn die Nachrichten vom Krieg breiten sich krebsartig fiber
sie aus.

Er liegt da, dick und fett, selbstgerecht und

schftn in Sprache verpackt, verobjektiviert, l&sst er sich
leicht als Lektfire konsumieren.

Das Bild vom "broad-

haxertn" Krieg, d.h. vom Krieg, der fest mit beiden Beinen
verspreizt in unserer Welt seinen Platz behauptet, erinnert an einen Rowdy, einen Halbstarken.

Er terrorisiert

die Menschen, weil er Gewalt liebt und nichts anderes
kennt.

Sein einziges Ziel ist Einschfichterung und Macht.

Ihm gegenfiber hat es natflrlich der spirituelle Appell eines
Bischofs nicht leicht.

Er tritt in den Hintergrund.

Die dritte Strophe zeigt wiederum, wie "schwierig" es
die Presse hat.

Gewalttaten und Werbung fressen sie auf—

es ist einfach kein Platz da fttr Positives und Konstruktives.

Auch ein Grund wird gleich mitgeliefert:

der

Sprecher weist auf die Allmacht der Inserenten hin, die
der Zeitung "d schneid obkaffa" wollen.
Wozu diese Art von Nachrichtenvermarktung ffihrt, wird
deutlich in der letzten Strophe angesprochen.
keiten bleiben immer die alten:
Armut usw.

Die Neuig-

Mord, Todschlag, Krieg,

Wirkliche Informationen sind spSrlich.

Wir

lesen Jahr um Jahr dasselbe, eingelullt von Marketingtechniken und Abstumpfung.

Selbst die guten Wfinsche zum

Neuen Jahr sind nur Taktik, um uns als Abonnenten zu
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erhalten.

Aus dem potentiell grftssten Erzieher der

Gesellschaft ist der grfisste Ldgenbeutel geworden.
Indem Grill hier den Zusammenhang von Medien, Wirtschaft und Weltpolitik herausarbeitet, leistet er einen
wichtigen Beitrag zur Friedenserziehung.

Er demonstriert,

wie Krieg, Frieden und andere wichtige Themen zu Konsumgtitern werden.

Anstatt in kritische und tatkrSftige

Zeitungsleser, haben wir uns in automatische Informationsaufnehmer verwandelt.

Der ursprflngliche Sinn der

Zeitung und des Zeitungslesens wird fragwfirdig.

Sprache,

die den Menschen zum Menschen macht, hat auch die Kraft,
ihn zu entmenschlichen durch gesteuerte Bombardierung mit
sorgf&ltig ausgewShlten Neuigkeiten, die seine Tr3ume in
einer Flut von Hoffnunglosigkeit untergehen lassen kfinnen.
Ebenfalls mit Sprache und ihrer AbhSrtungstendenz,
verursacht durch die Medien, besch&ftigt sich "Sprachlehretibung."

Das Kurzgedicht zerf&llt in zwei knappe

Strophen, die einer Konjugationstabelle entsprechen.

Die

SStze sind deshalb einfache Kombinationen aus Personalpronomen und Verb.

Doch an Stelle eines voll durch-

konjugierten Verbs benutzt der Dichter jedesmal ein neues
Verb, das zu dem vorhergehenden im Widerspruch steht.
Kausalbeziehungen entstehen.
Denkimpulse.

Die GegensStze geben
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SprachlehreQbung
I iss
DU hungast
ER schaugt fernseh
MIA leem
IHR sterbts
DE schaung wegga

(100)
Ich reihe dieses Gedicht unter die Friedensgedichte
ein, weil es hervorhebt, was eigentlich zu Konflikten ftlhrt
—Ungerechtigkeit, Desinteresse und Isolation vom Leben.
"Sprachlehretlbung"

ist wohl eines der knappsten Gedicht,

das man sich vorstellen kann.

Reduziert auf ein sprach-

liches Minimum, bringt es einen trotzdem zum Nachdenken und
zeigt, wie einfach eigentlich die menschheitsbedrohenden
Probleme zu lfisen wSren.

Wer isst, kftnnte abgeben, wer

Zeit zum Fernsehen hat, hStte auch Zeit, sich wirklich zu
informieren, zu leben.

Mancher Mensch wttrde nicht sterben

mfissen, wenn seine Mitmenschen nicht wegschauten.
In dem im Jahre 1980 erschienen Band eigfrorne
gmiatlichkeit findet man ebenfalls wenig ausgesprochene
Friedensgedichte.

Ein Epigramm, das dieser Kategorie am

nSchsten kommt, ist "vorsorge," dessen Titel sarkastisch im
Gegensatz zu seinem Inhalt steht.
vorsorge
kriag
fOr die leit
vo gestern
kernkraft
fOr de leit
vo heit
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ewige ruah
fllr de leit
vo morng

(8)
Hier vollzieht Grill die paradoxe Denkweise vieler Fortschrittsgiaubigen nach.

Angesichts der atomaren Bedrohung

durch Kernkraftwerke erscheint uns Vernichtung durch Krieg
altmodisch.

Die Bedrohung des Lebens kommt mehr von innen

als von aussen.

Der Feind lauert uns im eigenen Lande auf.

Was sich fllr die Leute von heute als Lflsung anzubieten
scheint, bedeutet fllr die Leute von morgen den Tod, euphemistisch mit ewiger Ruhe umschrieben.

Fllr die Nachfolge-

generation bleibt nur noch gespenstische Grabesstille.
Wirklicher Frieden in Eintracht mit Atomkraft wird angezweifelt.

Der Fortschritt entpuppt sich als Rtlckschritt.

4.6. Vision und Reaktion
Solch pessimistische Weltsicht wtlrde manch einen zum
Aufgeben veranlassen.

Nicht Grill.

Das zeigt sich sowohl

in seinem pers&nlichen politischen Engagement als auch in
vielen seiner Gedichte.

Er glaubt an den Widerstand gegen

die Dinge, die den Menschen um ein friedvolles Dasein auf
Erden zu bringen drohen.

Die Flinte ins Korn werfen, ist

keine Alternative, wie das Gedicht "winter" beweist.
winter
ollas weiss
ollas kold
ollas hoart
ollas beisst
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aber so lang s no oan
baam gibt
so lang no oa
vogl ummanandafliagt
so lang wias no net
bluat rengt
drausst
so lang hamma no koan grund
dass ma r uns drunt
in unserm heizungskeller
aafhSngan
(27)
Dieses, auf den ersten Blick, dreistrophige Jahreszeitengedicht aus dem Band eigfrorne gmiatlichkeit reicht fiber
den reinen Jahreszeitencharakter hinaus und nimmt politische Dimensionen an.

Winter, die Jahreszeit der toten,

trauernden Natur, wird zum Symbol fttr die Zerstttrung an
sich.

Die erste Strophe charakterisiert das am Winter

Typische.

Die sich wiederholenden Versanf&nge vermitteln

ein GefOhl der Monotonie und gleichzeitig der Unausweichligkeit.
hin.

Auch die Adjektive weisen auf den Tod, die KSlte

Ein GefClhl der Hilflosigkeit und Endgtlltigkeit (Sber-

kommt den Leser/Zuhfirer.

Doch aus dieser reisst einen das

tlberraschende "aber" der ersten Zeile der zweiten Strophe.
Der Sprecher behauptet, es sei noch nicht Zeit zum Aufgeben.

Noch hat der nukleare Winter nicht eingesetzt.

Und solange es noch einen Baum, einen Vogel gibt und es
nicht apokalyptisch Blut regnet, und hier setzt die dritte
Strophe nach einer Atempause ein, solange haben wir keinen
Grund, uns im warmen Heizungskeller selbstmitleidig dem
Selbstmord anheimzugeben.
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Grill geht in diesem Gedicht gegen die komfortable
Untergangsstimmung des DurchschnittsbOrgers an, der die
Anzeichen des todbringenden Winters sieht und verabscheut,
sich einbildet, es wSre sowieso schon alles zu spSt und
folglich nichts tut, als sich dem Wohlstandsselbstmord
auszusetzen.
Die Botschaft dieses Gedichts, so pessimistisch sie
auf den ersten Blick erscheinen mag, ist eine Botschaft der
Hoffnung, ein Wachrfitteln.
dicht, mag sein.

Ein eigenartiges Friedensge-

So verrttckt es auch klingt: wir dttrfen

angesichts der uns bedrohenden RealitSt nicht aufgeben.
In einfach leben (1982) nimmt die Zahl der Friedens
gedichte sprunghaft zu, was nicht verwundert, da sich Grill
immer mehr in der Friedens- und Anti-WAA Bewegung engagiert.

Die meisten der Friedensgedichte in diesem Band

sind besinnlich, nachdenklich, melancholisch, aber nicht
ohne einen Schimmer Hoffnung.

Andere sind eher zynisch und

pessimistisch, doch tlberwiegen die, die dem Leser ein wenig
Mut machen, ihm einen Grund geben, sich gegen den Rfistungsund Atomwahn zu wehren.
"november (1)" und "november (2)" sind solche
Gedichte.

"november (1)" macht einem Angst, lSsst einen

die Verlogenheit der sogenannten Sicherheitspolitik
verstehen, wflhrend "november (2)" einem Grund gibt, sich
aktiv fllr den Frieden einzusetzen.
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november (1)
drausst vorm dorf neberm neia friedhof
auf da gmaahtn wiesn
stehngan panzer
kloane kinder kraagln aufn kanonenturm und
spieln kriag
d soldatn san freindlich
wissn auf alles an antwort
i kon net vorbeigeh dro
i bleib steh und schau so lang zua
bis i kalte fiass kriag
(26)
Wieder hat Grill einen kalten, grauen Monat als Titel
gewShlt.

November—das Ende des Herbstes, Beginn des

Winters, eine Zwischenzeit, kalt, grau, feucht, nebelig,
schemenhaft.

Vor diesem Hintergrund hat man sich die vom

Sprecher ausgemalte Szene vorzustellen, all das ist im Wort
November eingeschlossen.
Ort.

Die erste Strophe bestimmt den

Der Sprecher findet sich auf einer abgemShten Wiesen

neben dem Friedhof wieder, in einem Heer von Panzern.
Todesmaschinerie und letzter Ruheplatz eng beieinander.
Der Friedhof ist neu, bietet noch ausreichend Platz.
Dieses aus der Entfernung aufgenommene Bild ist in sich
stimmig.

Grotesk wird die Szene erst, wenn wir uns Schritt

um Schritt nfther auf den Schauplatz zubewegen und in der
zweiten Strophe kleine Kinder spielend auf den Kanonentdrmen entdecken.

Junges, unschuldiges Leben und Zerstft-

rungsinstrument stehen nebeneinander, ein Gegensatz zur
ersten Strophe, die ein unzweideutiges Todesbild schafft.
Der Betrachter geht in Strophe drei noch nSher heran und

134

hftrt nun auch die Unterhaltungen.

Sie sind harmlos und

freundlich, gef&llig, ein Widerspruch zur Situation.
In der vierten Strophe erfahren wir die Gedanken des
Beobachters.
hfirt.

Er ist gebannt von dem, was er sieht und

Er kann es nicht einfach hinter sich lassen, und so

schaut und hfirt er weiterhin zu—bis er kalte Fttsse
bekommt, buchst&blich und im (Ibertragenen Sinn.

Zudem

beinhaltet die Dialektschreibweise des Wortes "kriag"
(bekommen) auch das Nomen Krieg.

Im Zusammenhang mit kalt

ist man automatisch an den Kalten Krieg erinnert.
In "november (2)" begehen wir den Panzerparkplatz noch
einmal.

Diesmal sind die Panzer verschwunden, weiterge-

fahren vermutlich ins n&chste Dorf, zum nSchsten "Tag der
offenen Ttlren" oder zum nSchsten Manf iverstandort.
besteht das Gedicht aus vier Strophen.

Wieder

Diesmal jedoch

endet es mit einem schwachen Hoffnungsschimmer.
november (2)
tiafe spurn in da wiesn
de panzer san weitergfahrn
ins nSchste dorf
vorgestern hats an buam vo da kanona obaghaut
kein beinbruch
hat da dokta gsagt
da bodn tragt wieder unter unserne fiass
in da lettn steckt festgfrorn
a kloana roter gummistiefl
(27)
In der ersten Strophe pr&sentiert der Sprecher die
neue Ansicht der Wiese.

Die Panzer sind fort, haben aber
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"tiafe spurn" in der Wiese hinterlassen.

Sie haben sich

ein Denkmal oder, vielleicht besser, ein Mahnmal gegraben
und werden es weiterhin tun, wo immer sie auch auftauchen
werden.
Die zweite Strophe berichtet rtlckblickend.

Der

Sprecher schwenkt wieder auf die Kinder ein, die in
"november (1)" so unschuldig vergnfigt auf den Panzern Krieg
spielten.

Selbst das Kriegspielen fand ein Opfer.

Kind fiel herunter.

Ein

Doch versichert der Arzt, im Amts-

deutsch: "kein beinbruch."

Wiederum ein doppeldeutiger

Ausdruck.
Der Boden, der im ersten Gedicht dem Beobachter kalte
Fflsse bescherte, trSgt nun wieder.

Man kann wieder mit

beiden Beinen fest auf der Erde stehen, die Angst ist
verschwunden.

Zurtickgeblieben ist, erfahren wir in Strophe

vier, jeglich ein kleiner roter Gummistiefel.

Rot auf

braun steckt der Kinderschuh wie ein Leuchtzeichen in den
fest gefrorenen Spuren der Panzer—ein Mahnmal auch dies.
Es erinnert uns an unsere Pflicht, das Wohlbehaltensein
unserer Kinder.

Man fragt sich automatisch, ob man die

denn wirklich erf(lilt, wenn man zusieht, wie das Wahnsinnsrdsten die Welt immer gefShrlicher macht.

Wer den

kleinen roten Gummstiefel im Dreck eingefroren sieht,
weiss, was er zu tun hat:

Frieden schaffen!

Sachlich, objektiv, analytisch prflsentiert sich
"herbstmanft.ver."

In ihm wird der Gedanke des Krieg-
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spielens fortgesetzt auf Erwachsenen-Ebene.

Der

sentenzenhafte Charakter des Kurzgedichts macht es einem
leicht, die Botschaft zu verstehen, das Bild, die neue
Einsicht, im Kopf zu behalten.
herbstmanBver
generalprobe
fdrs leitumbringa
mia spieln
in dem stdckl
a hauptrolln
ohne text
(54)
Der Titel ist als Teil der ersten Strophe mitzulesen.
Lediglich ein Verb fehlt, und so entsteht eine wirkungsvolle Atempause.

Die Definition von Herbstmanfiver ist

erschreckend direkt und dadurch der gewohnten OberflSchlichkeit entrissen.

Im Gegensatz zum Euphemismendeutsch

der Bundeswehr wird hier ManBver auf das reduziert, was es
wirklich ist.
Die zweite Strophe zieht den Leser tiefer mit ins
Gedicht hinein.
Komparsen.

Er wird im wahrsten Sinn des Wortes zum

Wir sind es gewohnt, uns nicht als die poten-

tiellen Opfer im ManBver zu sehen.

Grill widerspricht.

Nicht die Soldaten sind die Hauptakteure, um die sich das
Schauspiel dreht.

Grill erinnert uns daran, dass es ohne

uns keinen Krieg gSbe.
zugleich.

Wir sind Komplizen und Opfer
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Doch paradoxerweise hat unsere Hauptrolle recht
eigenartigen Charakter—wir sprechen keinen Text.

Ange-

deutet wird diese Sprachlosigkeit schon durch die Pause
zwischen der zweiten Strophe und der letzten Zeile.

Das

kalte, abrupte "ohne text" hinterlSsst ein Geftthl der
Leere.
In diesem Gedicht offenbart uns Grill, wie verrtickt
unsere Rolle, die Rolle der Masse der Bevttlkerung eigentlich ist, wenn es um Rfistung geht.

Da wir WShler, freie

Bllrger sind, sind wir wichtig, angeblich das tragende
Element unseres Staates.

Doch im Ernstfall sind wir

lediglich zu Statisten degradiert, reines Kriegsmaterial.
Indem Grill unsere beiden widersprllchlichen Rollen nebeneinander stellt, wirft er eine Frage auf.

Sie bleibt

unbeantwortet, regt jedoch zum Nachdenken an.
Eine versuchsweise Antwort auf diese Frage gibt
"friedenserziehung."

Die Antwort klingt einfach, ist

jedoch sehr schwer zu praktizieren.
friedenserziehung
(fGrn andreas und fttrn martin)
de schlSg vo dem andern
de treffan di hart
du schlagst net zruck
du rennst davo
mehra hab da i
net beibringa kinna
(53)
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Grill entpuppt sich hier als ausgesprochener Pazifist.
F(lr ihn gibt es keine Alternative zur Gewaltlosigkeit im
neutestamentarischen Sinn.

Er reduziert ein komplexes

Problem auf einen einfachen ethischen Nenner.

Was er hier

vorschlSgt, mag viele abstossen, ihnen utopisch und idiotisch vorkommen, ist aber die einzig christlich-humane
Antwort auf die Frage, wie man Gewalt begegnen soil.

Die

Einfachheit, manch einer mag es NaivitSt nennen, des
Gedankenganges spiegelt sich in der Gedichtstruktur.

Die

kurzen, abgehackten S&tze der zweizeiligen Strophen erinnern an die kurzen, gezielten SchlSge, die jeder Pazifist
fiber kurz oder lang einstecken muss.

Die letzten beiden

Zeilen klingen leicht resigniert angesichts der Tatsache,
dass der Pazifist nur eine Wahl hat, und die ist schmerzhaft und dem Spott der Masse unterworfen.
Gleich auf den ersten Blick resigniert wirkt das
letzte Gedicht "wia s d as machst is s verkehrt."

Doch

macht man sich ein paar Gedanken fiber die im Gedicht
vorgebrachten Ideen, so kommt man, als moralischer Mensch,
zu einem logischen und nicht ganz so deprimierenden
Schluss.

wia s d as machst is s verkehrt
hinterm wind nachelaufa
da machst di zum kasperl
vorm wind herlaufa
da machst di mit schuldig
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gegan wind orenna
des kannt da
dei gnaack brecha
vielleicht
flach am bodn hilegn
nix hflrn
nix sagn
nix wissn
dann
tatschn s di zamm
de wo gegan wind orenna
de wo vorm wind herlaufan
de wo hinterm wind nachelaufan
(65)
Alle fttnf Strophen des Gedichts schlagen eine mfigliche
Haltung gegentlber den Zeitgeschehnissen vor.

Die ersten

beiden Strophen kontrastieren miteinander und sind als
Haltung kaum fflr jemanden bewusst akzpetabel.

Zum Kasperl

macht sich kaum jemand gern mit Absicht, und das tut jeder,
der hinter dem Wind (der Masse) herlfluft.

Die Meute anzu-

ftihren, ist meist auch verhftngnisvoll, da spielt Grill
offensichtlich aufs Dritte Reich an, also ist vor dem Wind
herlaufen auch keine Alternative.
Die dritte Strophe, den Konjunktiv benutzend, schlSgt
vor, gegen den Wind anzulaufen.
daran zerbrechen.

Einzige Gefahr: man kfinnte

Nach dieser dreizeiligen Strophe werden

die Strophen lSnger und lSnger.

Strophe vier und ffinf

bilden eine gedankliche Einheit, wobei Strophe vier zaghaft
vorschl&gt, man kfinnte sich ja mfiglicherweise flach auf den
Boden legen, d.h. sich so unscheinbar machen als mfiglich,
alle Sinne ausschalten und abwarten.

Zuerst klingt diese
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Idee gar nicht so tibel. Immerhin macht man sich weder zum
Hanswurst noch zum MeutefGhrer.
Ratschlag ernst nimmt.

Doch wehe dem, der diesen

Der wird in Strophe fdnf einfach

niedergewalzt, von denen, die die Alternativen der ersten
drei Strophen gewShlt haben.

Der schmerzhafte, unerbitt-

liche Vorgang des Zertrampelns wird sprachlich durch die
dreimalige Wiederholung des "de wo" verwirklicht, das sich
mit dem dreimaligen "nix" aus der vierten Strophe die
Balance hSlt.
Man mag nun resigniert fragen: ja, was soil man denn
machen?

Alle Alternativen sind entweder gefShrlich,

l&cherlich oder unmoralisch.

Sieht man dem Gedicht jedoch

unter die Haut, sozusagen, so wird einem klar, dass die
Achsenstrophe des Gedichts die einzig ehrenvolle und sinnvolle Alternative vorstellt.

Wie durch den Konjunktiv

angedeutet, ist das Anlaufen gegen den Wind zwar potentiell
gefShrlich, aber weder lScherlich noch unmoralisch, und wer
einen starken Nacken hat, muss sich nicht unbedingt das
Genick brechen.

Es ist einen Versuch wert.

Der Wind als Metapher flir die blinde Masse der
Menschheit ist gut gew&hlt.

Der Wind ist ein m&chtiges

Element, das uns von alien Seiten angreifen kann, dessen
StSrke wir oft nicht gewachsen sind.

Aber doch kfinnen wir

ihn meist besiegen, wenn wir unseren Kopf senken, wie zum
Kampf, und uns gegen ihn stemmen.

Es ist ein langsames,
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mflhevolles VorwSrtskommen im Gegenwind, aber man stagniert
wenigstens nicht, sondern stSrkt Schritt um Schritt seine
Widerstandskraft.

V.

Abschliessende Wertung und Wtlrdigung
Sein politisches Engagement hat Grill sowohl viel Lob

als auch Kritik eingetragen.

So erhoben sich 1983 anl&ss-

lich der Verleihung des Kulturfftrderpreises der Stadt
Regensburg an den Autor kritische Stimmen gegen seine
Auswahl als PreistrSger, mit der Begrtlndung, er sei zu
politisch.

Doch trotz aller EinwSnde siegte die Vernunft,

und sogar der politisch konservative Obergtlrgermeister der
Stadt wandte ein, dass Kulturfftrderpreise ja nicht fttr
politisches Wohlverhalten vergeben wtirden (Hfibschmann, "Das
Glatte").

Grill erhielt den Preis aber sicherlich auch

nicht nur wegen seines politischen Engagements, das allein
wGrde ihn ja kaum zum Dichter qualifizieren.
Vielmehr darf man annehmen, Grill wurde der Preis
verliehen, weil er heute einer der produktivsten, bekanntesten und bedeutendsten Mundartdichter unserer Region ist
(Macher, "Mundart" 14).

Ludwig Zehetner, eine Kapazit&t

auf dem Gebiet der Mundartdichtung, nennt ihn sogar einen
der "erfolgreichsten unter den modernen bairischen
Lyrikern" (Das bairische Dialektbuch 268).
Ist einer, der bekannt, produktiv und erfolgreich ist,
deshalb auch automatisch gut?

Wohl kaum.

Zehetner spricht

Grill jedoch auch Bedeutung zu, und die sollte nur jenem
zufalien, der als Dichter ernst zu nehmen ist.
in deutschen Dichterkreisen ernst genommen.
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Grill wird

Er hat den
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Beifall von so bekannten Autoren wie Karl Krolow und Rainer
Kunze gefunden (Hutsch).

Kunze sagte in einer Fernseh-

sendung liber Grill:
Viele Menschen schreiben, weil sie um Fassung
ringen; aber sie sind keine Dichter.
verstSndnissen vorzubeugen:
kein Verdienst.

Um Miss-

Dichter sein ist

Dichter sein heisst zuerst

einmal nur in einer bestimmten Art bildhaft zu
denken, Wirklichkeiten miteinander verknllpft zu
sehen, die bis dahin niemand miteinander
verknllpft gesehen hat.

Grill ist einer, der um

Fassung ringt und deswegen schreiben muss, und
der dichterisch denkt.

(Zitat nach dem Werbe-

blatt des Ehrenwirth Verlags fflr einfach leben.)
Grills Gabe, die Welt mit kritischen Augen zu besehen, ist
aus den hier vorgestellten Gedichten ersichtlich geworden.
Er versteht es nicht nur, verschiedene Wirklichkeiten
miteinander verknflpft zu sehen, es gelingt ihm auch, diese
gekonnt in Gedichtform darzustellen und den Leser in seine
neue Weltsicht hineinzuziehen.
Auch sind selten Verstftsse gegen die Gfltezeichen eines
Dialektgedichts, wie sie zu Beginn der Arbeit vorgelegt
wurden, bei Grill zu beobachten.
gem&ss.

Grill schreibt dialekt-

Wie schon an anderer Stelle bemerkt, hat sich

Grill zunehmend von einer exakt phonetischen Wiedergabe des
Dialekts im Laufe der Jahre abgewandt.

Heute bedient er
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sich mehr des "eye dialect," wie wir ihn in der amerikanischen Literatur bei Mark Twain finden.

Diese Art von

Dialektwiedergabe erfordert Dialektkenntnisse vom Leser.
Spezifische Dialektmerkmale sind in der Schreibweise nur
angedeutet und mfissen vom Leser selbst lautlich verwirklicht werden.

Dies erleichtert dem Dialektunkundigen die

Inhaltserfassung eines Textes, der ihm bei phonetisch
exakter Schreibweise nicht zug&nglich wSre, und doch
erfordert diese Schreibweise eine aktive Teilnahme am
Dichtprozess.

Ebenfalls wichtig ist, dass viele Dialekt-

dichter den direkten Dialog mit dem Publikum durch zahlreiche Lesungen suchen.

Dialektdichtung muss vor allem als

ttffentliche, vom Vortrag mitgeprSgte, Dichtung verstanden
werden.
Durch seine dem Leser entgegenkommende Schreibweise,
sein politisches Engagement und seine vielen Lesungen hat
Grill sich einen Namen gemacht, und nicht nur in den
intellektuellen, sprachinteressierten Kreisen.

Hierin

liegt vielleicht sein grftsstes Verdienst; Dichtung wird dem
Durchschnittsbfirger wieder zugSnglich und schmackhaft
gemacht.

Ein Publikum, das normalerweise kaum an Literatur

interessiert ist, wird erschlossen.

Dies tut die moderne

Dialektdichtung auf alle F&lle mit grftsserer Wirksamkeit
als die moderne hochdeutsche Dichtung.

Obwohl sich auch

diese seit Mitte der sechziger Jahre mehr und mehr vom
hermetischen Gedicht, das sich an "niemanden mehr
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gerichtet" hatte (Theobaldy 10)/ abgewandt hat.

In den

fOnfziger Jahren fand zwar die deutsche Dichtung, nachdem
sie im Dritten Reich isoliert war, durch das hermetische
Gedicht wieder Anschluss an die internationale zeitgemSsse
Lyrik, aber mit seinem Aufstieg trat das "mehr moralisch
als politisch fundierte" Protestgedicht, das seinen
Ausdruck in der Trtimmerlyrik gefunden hatte (Theobaldy 10),
in den Hintergrund.
In den sechziger Jahren fand dann ein Umschwung statt.
Eine "weniger angestrengte Haltung der Lyrik gegenfiber"
(Theobaldy 27) wurde gefordert und auch praktiziert.

Die

Dichtung ttffnete sich mehr dem AlltSglichen sowohl in
Inhalt als auch in Sprache, Subtiles und Triviales durften
nun nebeneinander stehen (Theobaldy 27).

Wie erfolgreich

diese Offnung des modernen deutschen Gedichts war und ist,
bleibt fragwtlrdig.

Seinen Einzug in die Wohnstuben des

deutschen Durchschnittsblirgers hat es bis heute noch nicht
gehalten.
Das zeitgenOssische deutsche Dialektgedicht hat da
grfissere Erfolge zu verzeichnen, wenn man bedenkt, dass, um
ein Beispiel zu nennen, der frSnkische Dichter Gerhard
Krischker 15 000 BSnde seiner Gedichte in Bamberg (60 000
Einwohner) absetzen konnte (Berlinger, Das zeitgenttssische
deutsche Dialektgedicht 271).

Dies war ihm hauptsSchlich

deshalb mttglich, weil er die g&ngige Vertriebsmethode durch
Verlage und Buchh&ndler umging und sein Werk in "billiger
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Aufmachung" und "zu niedrigen Preisen in Gesch&ften aller
Art" verkaufte (271).

Jeder Beitrag zur Demokratisierung

von guter Literatur, sei es nun Prosa oder Lyrik, ist
wichtig, so gering er auch sein mag.

Die zeitgenftssische

Dialektdichtung in der Oberpfalz, und im besonderen Harald
Grill, leistet diesen Beitrag, auch wenn der grttssere Teil
des Publikums noch aus Intellektuellen bestehen mag.
Grills humanistisches und politisch-moralisches
Engagement hat viel zu seiner Bekanntheit und Beliebtheit
beigetragen.

Sein aufrichtiges Anliegen, zeitgenftssische

Themen wie die Rolle der Frau in der modernen Gesellschaft,
Friedensschaffung und -erhaltung, Umwelt- und Kulturzerstttrung, Medienbeeinflussung, HeimatverstSndnis, Nuklearpolitik, usw. an seine Leser in verstSndlicher und
aesthetischer Form heranzutragen und mit ihnen in Gedichtform zu diskutieren, ohne sich politisch zu verkaufen, hat
ihn nicht nur zu einem wichtigen Sprachrohr der Region
werden lassen, sondern auch zu ihrem Gewissen.
Es ist ihm gelungen, mit seinen Gedichten Kritik zu
llben und Lftsungen vorzuschlagen, ohne selbstherrlich und
selbstgerecht zu wirken.

In keinem seiner Gedichte werden

Stlndenbftcke geschlachtet, keine Gruppe aus der Gesamtbevfilkerung herausgenommen und allein ftir Misstflnde
verantwortlich gemacht.

Kritik betrifft immer alle, auch

die, die MisstSnde zwar nicht direkt verursachen, aber doch
aus TrSgheit und Egoismus zulassen.
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Doch sind Grills Leser und Zuhftrer nicht nur an seiner
Botschaft interessiert, die kann auch anderen Publikationen, sei as in Artikel- oder Aufsatzform, entnommen
werden.

Sie sind ebenso angezogen von der dichterischen

Gestaltung dieser Botschaft, der Kondensierung von
Gedanken, Einsichten, und Beobachtungen zu dichten, Bilder
beschwfirenden Wortgeftlgen, die einem ihrer Sparsamkeit
wegen im Ged&chtnis haften bleiben wie eine oft gehftrte
Melodie.

Die vertrauten Laute und Bilder des Dialekts

machen es dem Leser ein bisschen einfacher Kritik, und neue
Einsichten zu schlucken und zu verdauen.

Der Dialekt

schafft NShe und Intimit&t auch bei Themen, die wir gern
als ttffentlich ansehen und deshalb oft nicht als von uns
direkt verursacht und beeinflussbar akzpetieren.

Der

Dichter (ibersetzt abstrakte und diffizile Zusammenhfinge in
eine Sprache, die alien verst&ndlich ist.
ein Meister.

Hierin ist Grill

Er versteht es, Schwieriges einfach darzu-

stellen, ohne es zu simplifizieren.
Bei aller Kritik vergisst aber Grill auch nicht unsere
Sehnsucht nach Kontemplation, Ruhe, und einfachem Eintauchen in die Umgebung und tr&gt ihr in seinen lyrischen
Gedichten Rechnung, welche zugegebenermassen nur einen
sehr kleinen Teil seines Gesamtwerks ausmachen.

Mit ihnen

kontrastiert er seine kritischen Gedichte, die deshalb eine
umso eindringlichere Wirkung haben.
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Harald Grill ist ein junger Dichter und wird sich
sicher noch weiter entwickeln.

Man darf wohl gespannt sein

auf seine zuktlnftigen Werke und die der OberpfSlzer Dichter
im allgemeinen.

Die bereits vorhandenen AnsStze fllr eine

gute Dialektdichtung im OberpfSlzer Raum geben Grund zu
Optimismus.
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